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CAPITULO I
INTRODUCCION
Cada d!a que pasa se oye decir con mas frecuencia y
con mas sinceridad que la violencia es la dnida alternative.

que tiene el que quiera ca.mbiar a l.a sociedad, ya sea en
cuanto a los prejuicios raciales que se propagan por muchas
de nuestras instituciones, o las'demas injusticias sociales
que se

dif~~den

por todas partes.

Claro esta que con mas

frecuencia ta.mbien se publican estudios acerca de las causas
de la violencia, ya sea como resultado directo de la injusticia y la frustraci6n o como alternativa empleada por los
l!deres ya cansados de emplear J.os ruetodos ortodoxos de noviolencia.

Abundan l8.s recomendaciones para evitar.toda

clase de violencia.

Habiendo experimentado este pa:Ls tanta

violencia en los motines raciales, en los asesina tos pol!-·
ticos, y en los actos de violenc.ia irracionales de tipo
criminal, el estudio detallado de la violencia desde todos
los plmtos de vista posibles es indispensable,
En este estudio veremos

l~i

interpretacion nove1!stica

de la violencia que l'lariano Azuela mismo presenci6 en Nexico
durante la Revoluc16n de 1910,

Ya que esa revoluci6n es una

de las guerras civiles mas conocidas y m&.s importantes de
este hemisferio, sera muy interesB.nte ver detallada.mente
algunos de los a.ctos de violenc;ia t:lpicos de esa epoca.
l

y

2

(.quien mejor que Mariano Azuela para da1·nos tma vista caai
cinematografica?

En

~

S&

ebajo, Mariano Azuela usa la

Revoluci6n como tema principal y, por consiguiente, inspira
a au generaoi6n de esoritores a hacer uso de sus propias
experiencias revolucionarias.

!
l

I
lI
i

Mariano Azuela nos presenta una vision realists de la
vida •. De vez en cuando, pinta una realidad deacarnada al
•estilo del escritor

fr~nc6s

Emile Zola, pero nolo hace

con el intento de arguir, sino mas bien para instruir al lector acerca de las condiciones y las actitudes que a veces
conducen a escenas de horror y pesar.
Para llegar a una apreciacion mas profunda de lo que

I

nos dice Mariano Azuela, el capitulo II presenta un breve

1

bosquejo de la Revolucion desde los puntos de vista politico,

1
I

~1
l.
1
1

j

economico, y social.

En el capitulo III se indican aquellos

datos biograficos del autbr que ofrezcan, quiza, un entendimiento mas amplio de las tres novelas que se a.nalizan en el
capitulo IV.
Con la orientaci6n dada en esos cap!tulos, el tema

1

principal de la violencia se analiza con mas dete.lle, use.ndo

'J

las tres noveles de fondo en el capitulo V.

I

Empezc.nd.o con

una definici6n contemporanea de la violencia, se ve dctalladamente lo que Mariano Azuele. nos revela de

:l

I

!

J

1~;.

violencia de

aqueJ.la epoca.
El capitulo VI incluye un comentario g<meral acerca
del tema de la violencia, las conclusione.s perBonales del que
suscl':\.be este. tesis, y una recomendacion en· cuanto a la

3
investigacion de la violencia en Nexico desde un.punto de
i. --

l
j

:1

l"

I
l

i
l

I

J

l

I
I

vista

m~s

am plio y profu..'ldo.

l

CAPITULO II

1
IA REVOLUCION MEXICANA DE 1910

j

La Revo1uci6n de 1910 es indudablemente e1 aconteci-

l

miento mas notable y mas influyente en la evoluci6n hist6-

"J

rica de Nexico en el siglo veinte.

El pais pas6 por una

violencia desenfrenada y por una transformaci6n social que
iban a influir profundamente el alma mexicana.

Tanto que en

1969 un autor mexicano podia escribir con toda sinceridad 1o
siguiente:
• • • la Revoluci6n ~1exicana prendi.6 idealismo para mi
juventud, tenacidad briosa para mi edad madura y devoci6n reflexive. para mi vejez.
La he amado, la amo
. t e. l
conscJ..en

j

y

deseo que usted la

~~e

con amor

Mas adelanto se vera la Hevolucion misma como fondo

--j

historico
Azuela.

y

a veces como personaje en 1a obra de Mariru1o

Es necesario, por consiguiente, dar un bosquejo de

aquella epoca con el fin de facilitar el analisis de tres de
sus novelas y para destacar algunos factores de mayor importancia.

Nos fijaremos en los si.t,ruientes aspectos:

(l) el

fondo hist6rico de la Revoluci.6n, (2) el est&.do econ6mico
en 1910, (3) las clases sociales, (4) algunos antecedentes
inmediatos de la Revoluci.6n, (5) un cuadro cronol6gico de la

1

1
1

!

I

Revoluci6n, y (6) los ideales de la Revoluci6n y su realizaci6n institucional.

4

5
En e1 afl.o de 1910 ya ten!a. Mexico, comolo expresa un
escri tor norteamericano, 2 su tradi.cion revo1ucionaria,

En e1

per!odo 1821-1857, hubo cambios de gobierno por medio de mas
de doscientos cincuenta 1evantamientos.

Benito Juarez y au

eucesor Sebastian Lerdo de Tejada sufrieron insurrecciones
e.fl.o tras afl.o .3
E1 mismo Porfirio D!az empez6 su carrera po1!tica como
jefe revolucionario, lanzando el Plan de 1a. Noria contra 1a

l
1
1
1
}

reelecci6n de Juarez en noviembre de 1871.

Fue derrota.do en

e.que1 intento, pero volvi6 a 1evantarse contra el Presidente
Lerdo en 1876.
• • • • Tremolando la bandera triunfante del Plan de
Tuxtepec hizo su entrada a N~xico el 23 de noviembre de
1876 y cinco d.{as mas tarde se hizo cargo de la Presi<lencia de la Republica de acuerdo con el Plan.4
En e1 Plan de Tuxtepec, D:las clam6 por el sufragio y por la
no reelecci6n entre otros princip:i.os laudable a.

"Con el

triunfo de la revoluoi6n tuxtepecana pareci6 nacer una aurora
de paz y 1ibertad para el pueblo mexicano."5

Pero no fue as!.

A pesar de que el porfiriato (1876-1911) se considera
una epoca caractorizada por la. paz y el progreso,6 y de que
"su tendencia de conciliaci6n y de tolerancia, para ahorrar
vi.olencia y dar a su.mando sustentaci6n durable en la aquiescencia de la mayor:la."7 don Porf1rio Diaz tu.vo sus problemas
con los rebeldes del pa!s,

l

l

J

I

El escritor Grass hace una cronolog!a de actividades
revolucionarias contra el dictador.

En estas activid:s.des

figuraron los partidarios de Lerdo y Tejada, los antiguos
porfiristas desilusionados, los ind:!genas con respecto a la

6

reforma agraria, y los aindicalistas.8

Nos dice uri histo- ·

riador mexicano:
• • , • Treinta y cuatro afios de constante inquietud
belicosa, y no treinta y cuatro afios de beatffica paz,
fueron los que cara.cterizaron a la dictadura porfiriana.9
No obstante las actividades revolucionarias contra
don Porfirio D!az·, no se puede negar que hubo paz durante
muchos afios de su dictadura.

Jose Bravo Ugarte denomina el

per!odo 1876-1896 como uno de pacificacion:
'

, • • • La pa.cificacion fue obra larga, de veinte afios
que se lagro mediante un regimen de eyolucion econ6mica,
de conciliacion y de represion desp6tica de la oposici6n
armada y de la periodista.lO
Otro historiador mexicano da una idea mas concreta de la·
represion d.espotica a que se refiere Bravo Ue,""arte:

l

1

, , • • Ta.mbien proclamaba (D::laz] el .r·espeto a J.a. vlP.a
humana, pero cuando en 1879 se dej6 sentir en el pa!s
un 8.mb:Lente de conspiracion &uspiciada por. a.nti{:,'"UOS 1erd5.ata.s, Diaz J.o olvid6. EJ. 25 de juni.o de ese ai'io, el
gceneral Luis I•'lier y 'l'eran orden6 el -f'usila.miento de -siete
civiles y dos milit::;.res, en Veracruz, sin que se comprobara a n:!.nguno culpabilidad sedicioaa y solo obedeciend.o
al contenido tragico de un mensaje telegrafico firmado
por el general Diaz,ll
En cuanto a la. represi6n desp6·tica de la oposicion
periodista, don Porf:i.rio D!az uso el encarcelamiento o la
expatriaci6n voluntaria.l2

Ademas ten!a sus propias prensas

o controlaba con favores o subvencionea a la prensa contra-·
rla.l3
• • • • jPobre periodista que iba consignado a los
jueces ittqu:Lsi toriales destinados, por don Porfirio,
para castigar a los "deslenguados" • ·• • • Quienes iban
ante los juzgadores. , • estaban perdidos •.• , ,

7
• • • • Y del juzgado iban directamente a "las bartolinas" de Belen donde-no eraimposibleque··seperdieran· _para .siempre las huellas de algunos de estos valientes.l4
El progreso economico de Hexico durante el porfiriato
se puede documentar desde varios p1mtos de vista,. y desde
casi todos esos se da
general del pais.

uno cuenta de que hubo

1m

mejoramiento

En cambio, el his·toriador $ilva Herzog

hace la siguiente observac.i6n acerca del mismo tema:
• • • • Hubo progreso econ6mico, pero no desarrollo
econ6mico, que es diferente. Mientras los obreros, artesanos, y campesinos, los mas debiles econ6mic~mente, eran
vistos con mal disimulado desprecio por todas las autoridades administradoras • • • los grandee hombres de negocios disfrutaban d~ la amistosa consideraciori de todcs
los funcionarios. b .
Seglin Arredondo Mufiozledo, los inversionistas le exigieron a
D!az que se obligara a no permi t:\.r nlngtm movimiento shidical.l6 _· Hubo huelgas durante la epoca del dictador, pero ni
una sola t~vo exi to complete ,17
~

---

d

I
i

era:

-"'A nadie

.La filosofia del gobierno

se le impone el trabajo; el q'l,le qu:i,.ere, puede

seguir trabajando, el que no,·puede retirarse.nl8
Ya se denomine

.J?L9.£.1.:~~·

ya evoluci6n, Bravo Ug&rte

hace un resumen ba.stante impresionante de losavances economicos y-tecnol6gicos durante el porfiriato:
• • , • La evolucj.on econornica del pais en grandes y
vistosas obras roateriules, ·tuvo una func16n politica,
que transf'ormo la energ:la · revolucionaria de la Nacion
en energ:Ca econ6mica. Hubo trabe.jo para el pueblo, fundaronse Insti tuciones de Qredi to, se mul tipli.caron
los ferrocarriles y los telegrafos, instalose el telefono, el cable y la luz electrica, se estableci.o un servicio regular de navegaci6n para los Estados Unidos y
Europa, se organize el Qorreo, se mejor~cron los puertos,
modernizose la Capi'tal de la Republic?-, celebraronse
exposiciones industriales 1 agr!colas y ganaderas y se
pudieron, en fin, nivelar los presupuestos, En vez de
asuntos politicos se hr"blaba de negoc:ios y de progreso ,19

8

.Al lado de todas estas obras tlin benefj.ciosas para el pa!s
exist!a una pobreza incre!ble entre la mayor!a del pueblo
.
.
mexicano, Silva Herzog sefiala unas cifras que revelan el
verdadero estado econ6mico del pueblo.

tllientras que el coste

de la vidahab!a subido much!simo, el ingreso de la familia
campesina apenas era suficiente para comprar lo mas m!nimo
de las necesidades de la vida,

El frijol, por ejemplo, subi&

de $1.63 per 100 kilos en 1892 a $10.84 por kilo en 1908, y
el ma!z subi6 de $1.75 por hect6litro a $4.89 durante el
mismo·per:!odo.20

Y los salaries de los obreros eran de 25 a

30 centavos al d:ia,21
• • • • No es en consecuencia exagerado decir que en los
comienzos de este siglo, cuando se hablaba de paz, de
orden y de progreso, cuando se creia que Mexico caminaba
seguro y con celerlclad hacia ad.elante, la gran mafJa de la
poblacion sufr!a de hambre, se vestfa mal y se alojaba
peor.22
:La estructura social •m 1910 se componia de la clase
alta, la clase media, y la clase popular.

La clase alta

inclu!a a los grandes terratenientes, a los grandes comerciantes, al clero, y a las jerarqu!as del ejercito.

La clase

med1a era formade. de profesionales liberales, de comerciantes,

y

de los pequenos terratenientes, de ciertos niveles de

oficiB.les mili tares, y de rancheros.

En la clase popular se

encontraban los peones acasillados, los jornaleros de la
agricultura y de la industria, y el proletariado urbano marginal.23
La clase alta se hab:ia enr1quecido bajo el regimen de
Porfirio D!az.
~i

l

I

Con el desarrollo tecnico-econ6mico bajo el

apoyo de capital extranjero, se abri6 paso a la expansi6n del

9

mercado, tanto nacional como internacional.

Los grandee

terratenientes empezaron a industrializarse dentro del mismo
sistema semi-feudal que ya exist!a.

Hablando del estado de

Morelos, John Womack, Jr. declare.:
, , , • Plantations in Morelos bec::..me company towns,
their ~ermanent populations ranging from 250 to almost

3,000. 4
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

•

• • • • The Ninistry of Public Works sold them [the
planters] all the public land left in the state and
granted them favorable rulings on th~ir requests for
clear titles to other acquisitions,2?
El gobierno proteg!a a la olase alta con 1os federales, una
especie de ejercito-polic!a.

En el nivel estatal, los rura-

les hac!an el mismo pa.pel que los federales, y muy a mElnudo
se un!an.

Pero ademas de esta protecci6n oficial, los hacen-

dados manten!an su propia policia, llamada

~ardias .l?1Jill~.·

• • • • Se trataba de polic!as particulares al servicio
exclusive del hacendado, •• , Y fue on nmchas de aaue- llas 1:340 grandee haciendas que -las guardias- blancas sen-tenciaron y fusilaron a "un pelEo.do altanero e insurrecto,"
sin mas deli to que el de haber proferj.do algUn desespe.:..
ra.do grito de rebeldia ante tantas injusticias,26
La alianza tradicional del hacendado y el clero ae hizo todav!a mas fuerte durante el porfiriato.

"La Iglesia, envez de

ser obstaculo, se torn6 elemento favorable de acci6n, (para
D!az] • n27

Y a la Iglesia se la identific6 con los terrate-

nientes extranjeros desde un principia.

Durante la Revolu-

ci6n siempre fue enemiga del anhelo popule.r.28
-j

J

Los

j

efes politicos, llamados

.Q?cigB-~B,

ej erc!e.n poder

]

l

l

absolute por todo el pais.

Eran tan odiados par el pueblo

que los J.:!deres revolucj.onarios

110

tenf.an mas que gritar,

"que mueran los caciques," para q_ue las tropas se llenar&n de

10
fervor revolucionario.
En 1900 la cla.se media formaba el·B.5% de la poblaoidn.?9 Los ingresos de esta olase variaban de 30 a 40
pesos a 100 pesos mensuales.

Entre los hombres de esta olase

se hallaban los mas cultos y los mas inteligentes de la sociedad mexicana.

"De 1a olase media salieron no pocos caudillos

y quizas los mejores de la Revoluci6n de 1910. 11 30

Los ferro-

oarrileros tueron los primeros en organizar resistencia, y al
lado de este movimiento sindical iban creciendo tambien las
organizaciones de rancheros para hacer resistencia a los
hacendados.3 1 Por consiguiente puede decirse que la clase
media in1ci6 la oposic16n intelectual, como por ejemplo, la
tarea de J.os hermanos Jesus y Ricardo Flores Magon.32 y la
oposicion ba.jo forma de huelgas y de la apropiacion de tie.rras a fuerza de armas.33
La gran mayor:!a de mexicanos se hallaba. en la clase
popular, o baja.34

En 1900 esta clase se formaba del 91.1%

de la poblaci6n,35

Los ingresos variaban de 75 centav·os al

d:La para un maestro albafl.il a. 37 centavos diaries (diez a
doce hora.s) para un peon en la ciuda.d. Un peon t\ampesino
ganaba de 25 a 30 centavos al d:Ca.3 6 Los pueblos ind:Cgenas,
por lo generf.l.l, habf.an perdido casi todas sus tierras; en
1910 ni el 10% de estos pueblos tenian tierras propias.57
Este gran pueblo desheredado fue el q_ue puso toda su

fa

y sus esperanzas en Francisco Nadf;ro, el apostol de la

Revolucion.

Y a pesar de haber sido un sacudimiento tan

viol.ento y tan incomprensible para las masas, la Revoluci6n

ll

acab6 :PO!' cristal~zar los ideales popul£,res y por darles
forma legal en la Constitucion de 1917~38
Los antecedentes de la Revoluci6n se pueden colocar
en tres categor!as bastante amplias:

(l) la liberalizacion

del pais, (2) los abuses y los errores politicos del regimen,
y (3) los a.contecimientos cla.ves.

Aunque parezca una pa.radoja d.ecirlo, el movimiento
liberal que hab!a venido creciendo desde 1810 siguio desarrollandose durante el porfiriato.

Dentro del mismo desa-

rrollo economico y tecnologico tuvo que haber intercambio de
ideas y de impresiones entre el pueblo mexicano y el resto
del mundo.39

Las "teor!as sociales de la. .Revoluci6n ]'rancesa,

del Positivismo de Comte, y cl.el I'larxismo se difundieron per
todo el pa!s.40
~

De la voluminosa labor bibliogr!{fica lite-

raria surgida en esa epoca, se destaca.ron muchos J..ibros de
--

j

l

l

historia universal y nacional.41 Y aunque el dictador enmend6 la consti tuci6n para poner l!mi tes a la li bertad. de
prensa,42 se fundaron muchos periodicos en los cuales se
difundian muchas ideas de .reforma social

y

hasta una cr:!tica

fuert:Lsima en contra de la di.ctadura, como en el JleP;;enez:q_ci6n
de Ricardo Flores Nag6n,43

En Horelos

y

en Sinaloa (entre

1908 y 1909) lmbo mucha. propaganda social.ista. en las elecciones para gobernador.44
En el fondo hist6rico que ya se ha indicado al principio de este capitulo hemos mencionado muchos de los abusos
. del regimen contra el pueblo mexicano.

Pero entre l!:is faltas

del porfiriato hubo dos que fueron fundamerlta.les en causar el

12.

levantamiento pop1.1.lar.

Una de esas faltas fue el favoritismo

que se le demostr6 en todo memento a lo extranjero, ya sea en
forma de adulaci6n de la cultura de fuera como en forma de
protecci6n y de apoderamiento que se les di6 a los inversionistas extranjeros.45

j

I

I

I

'··'

, , • • The forej.gner • • • vras no•r considered the most
important element in society. • • • The concessions made
to foreigners, especially in the ch&nges in the mining
code, worked to the grave disadvantage of the nation •.
, • • • The preference granted to foreigners was constantly humiliating to the nationals and Has one of the
most irritating facets of the dictatorship.46
Otra de las faltas fundamentales del regimen fue la

de ignorar las demandas de la clase media -- los obreros urbanos y los rancheros.

El dictador, tan habil en sus metodos

de conciliacion en casi todos los anos de su regimen, no supo
hacer concesiones ni a los obreros ni a los rancheros.47

Las

huelgas iban aumentando, y los metodos de combatirlas cada
vez eran m!:fs viole-ntos.49

1

i·

En -1910, lllenos del 10% de lai:f

familias pose!an o controlaban al rededor del 85% de la tierra.

La mayor:la de los rancheros independientes que hab!an

perdido sus tierras bajo el regimen de Porfirio D:t:az tenia
que conseguir empleo con los mismos hacendados que le hab:i.an
qui tado las tierras.

Y como labri.egos en aquellas haciendas

se les trataba como esclavos en muchos.de los oasos.49
Como incidentes claves que se grabar.!an en la consciencia nacione.l se de ben ci tar los de Cammea y R.!o Blnnco.
En Cananea, Estado de Sonora·, la Cananea Consolidated Copper
Company, los obreros se· delllararon en huelga en 1906.

La

huelga fue suspendida a balazos por la compe.fif.a misma con la

13
ayuda del gobernador del Estado. ·. Hubo varies muertos y heri..
i
I'

I1
1
~-

dos, 50 Al aiio siguiente se levante.ron en huelga los trabajadores de la fabrica de hilados y tejidos de R!o Blanco, en
el Estado de Veracruz.
• • , , No menos de 400 obreros entre los que se contaron muchas mujeres y numerosos pequefios, fueron asesinados por los soldados. • , . , 51
_
.

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

~

• , • , Tree d!as de crueldad inaudita hab!an ensombrecidola region. Los muertos se ocntabanpor centenares:
per centenares se oontaban los prisioneros. • • • Se
fusilaba sin piedad a cuanto hilandero era encontrado.
al anochecer.?2
.
··
En 1908 tuvo lugar la entrevista de Porfirio D!az con
James Creelman, periodista norteamericano.

Con esa entre-

vista, el dictador, sin quererlo, abri6 paso muy ancho a su
oposici6n,53

Jlluy pronto se formaron partidos politicos, se

pu,blicaron des obras (Francisco Madero,
~

281910; Andres Molina. Enriquez,

.~~ §~si6n

~

presid.E.U-

grandes problemas

na.cionales) que ibari a servir de gu:!a.s ideo16gicas, se organiz6 la convencion del partido antirreeleccionista que el 15
de a.bril de 1910 nombrara a Had.ero presidente de la Reptiblica
y al doctor Francisco Vasquez G·6mez vicepresidente.

Antes de

la eleccion, Madero fue encarcelado en San Luis Potosi.

Des-

pues de las elecciones, en las que el regimen sali6 victorioso una vez mas, hubo una manifestacion antirreeleccionista
que fue "brutalmente reprimida."54

La hora del levantamiento

general se acercaba.
Madero se escap6 para San Antonio, Texas, y de all:!
lanzo su famoso Plan de San Luis Potosi, en el que declar6
nulas las elecciones y ley suprema la no reelecci6n.

Fij6
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el 20 de noviembre de 1910 para un levant&miento general.

La

Revoluci6n estall6 en Puebla y en Chihuahua con el apoyo de
Emiliano Zapa'ta y Pancho Villa.

Para el 9 de mayo de 1911,

Madero estableci6 su gobierno revolucionari.o en Ciudad Jua- ·

I

Ii

l

rez, Chihuahua, y el 21 de mayo renuncio Porfirio Diaz y qued6
Francisco L. de la Barra como presidente interino.

elecciones de octubre, Hadero y Jose Mar!a Fino Suarez fueron
electos presidente y vicepresidente, respectivamente.
Hadero fracaseS a pesar de sus ideales democraticos y

J

j
1

En las

buenas intenciones.

Rodeado de porfirista.s poderosos y de

lideres revolucionarios de ambiciones pol!ticas propias,
1-ladero nunca pudo unir al pais.

Emiliano Zapata y Pascual

Orozco lanzaron sus respect.ivos planes de reformas agrarias,55
levantandose en contra de Madero.

Y los reaccionarios, 'bajo

el·mando de Victoriano Huerta, pusieron final reglmen made-

1
I

rista-en un levantamiento sangriento en 1a misma capital de
Mexico.

El 22 de febrero de 1913, l'ladero y Pino Suarez fue-

ron asesinados al ser trasladados a la Penitenciaria.
Huerta, desde entonces conocido como "el usurpador,"
inicio su termino presidencia1 sin el apoyo del pueblo.
Casi inmediatamente se levantaron. las fuerzas revolucionarias
en contra de

el.

Despues de un arlo y rneses de una. dictadura

desp6tica, Huerta renun.cio y huyo de la capital ante las
fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza, Alvaro
Obregon, y Pancho Villa.
Carranza sube a la presidencia el dia 20 de agosto de
1914.

En septiembre, Carranza convoca a una Oonvencion de

15
gobernadores y generales.

Villa se niega a asistiry lanza

·au Plan de Chihuahua, rechazando a Carranza,

Zapata igual-

mente se niega a someterse a Carranza,
La Convencion se reanuda enAgua.scalientes en octubre, pero Carranza rehusa asistir.

Aqu! empieza un per.!odo

caotico en el cual existen dos gobiernos contraries.

Mien-

tras el gobierno convencionalista nombra. a Eulalio Gutierrez
presidente provisional y desconoce a Carranza, este establece
au gobierno en Veracruz,
reforma..56

De all! lanZIJ.. varias leyes de

'
Despues de cas·i .tres ·railQs:,"de
:viol en cia·· desenfre:-

nada entre los varios:•grupos·

revol.uciciP.a:t~:t'os<se·•.resuelve·•da

.

lucha en favor de Carra.nza•cuando Ob'!?&g6n\derrota. de.f.initivaoi
mente a Pancho Villa en abril de 1915 en Celaya.

Las fuerzas

t:ioristituci'onalistas (de Oarram:a) fueron apodenindose d.e las
oiudades que quedaban todav!a !'!Il. manes de los c.onvencionalistas.

En fin, Carrt:m::';,!JL.fue..,.,el~gido. presidents en 1917.
Quedaron riV:la:lfdllid.es:fjl,.\,nO:Yob'S\tf®1;e·•la.,popul?.ridad .deL.

presidents Carranza.. Eri•::l9J:8,.los Estados;·de Chihu:ahua,.
Chiapas, Oaxaca, .Tabascir;
manos de los rebeldes.

.Tali1~iulipas,i'Y'1<1orelos

estaban en

En abril de 1919, Zapata es asesi-,

nado, y en noviembra el general revol\l,Oi.onario Felipe Angeles
es fusilado,

Al acercarse las. elecc.iones preoldenciales para

1920-1924, empez6 un problema co11 Alvaro Obregon.

Este lider

carranzista es rechazado por Carranza en favor de un
cido, al menos para el pa!s, don Ignacio Bonillas.

descono~

Se arma

una rebelion en Sonora, y se lanza el Plan de Agua Prieta.
Para el 7 de mayo cae el gob1erno d.e Carranza.

Adolfo de la

1
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Huerta es nombrado presidents :provisional hasta las pro:x:imas
elecciones, en las que sale Obregon presidents para el per!odo 1920-1924.

Con.Alvaro Obregon empieza ya una aerie de

presidentes constitucionales que sigue haste. la actualidad,
dandole a Mexico su impresionante estabilidad pol:ftica.
Los ideales de la Revoluci6n se empezaron a realizar
desde el momenta que renunci6 Porfirio D!az al poder.

El

diotador, que ignor6 el esp!ritu de la Constituci6n de 1857,
y hasta la enmend6 a su gusto para guardar las aparencias de

ser un regimen "constitucional,"57 fue el obstaculo mas
poderoso, y vencido el; triunf6 la Revoluci6n pol!ticamente.
Con Madero hubo libertad de prensa, se permitieron los partidos libres, 58 .Y la t>lecci6n fue la mas honesta en muchos
afl.os,59

Las cortes estaban libres de intervenci6n pol1-

tica.60
·En cuanto a los ideales de reforma social,

el-go~

bierno, ante unos obstaculos fuert!simos, empez6 a actuar
para realizarlos.

Ya se le hab!a dado al gobierno el d.erecho

a comprar terrenos para dividirlos y venderl(>S a d.uef1os menores.

Se form6 un Banco Nacional para mejorar y construir

obras de riego y t>e hablaba de un programa para restau.ra.r
los ejidos.

El resultado mas importante del regimen

mad~!r

ista en este punta, quiza, fue que muchos de los l:!dere.s ·
nuevos se dieron cuenta que los problemas agra:d.os de Nexico
no se podr!an resolver de un d:!a para otro,61

Se cre6 el

Departamento de Trabajo "para redactar las leyes que estaban
exigiendo los tn~bajadores, " 02
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~1 paso mas importante para realizer los ideales de

la Revoluci6n se dio por el Congreso Constituyente convocado
por Venustiano Carranz.a cori el fin de reformar la Consti tuci6n de 1857.

El resultado fue la gran Constituci6n de 1917,

que ha servido de fuente para una legislaci6n nacional e in•
ternacional que sigue todav:!a,63

Jesus Silva Herzog consi-

dera los articulos 3, 27, 28, 123, y 130 los de mas significaci6n.64
El articulo 3 declara la educaci6n libre y prohibe la
instruccion religiose.
• , • , La ensenanza es libre; perc sera laica la que
se de en los establecimientos oficiales de educaci6n,
lo mismo que la ensefianza prinaria, elemental y superior
que se imparte en los establecimientos particulares,65
El articulo 27, el de mas influencia pol!tica, econol!iica, y
social, dec:lara que le, propiedad de las tierraH y aguas corresponden originariamente a la_nacion.

Expree;a el_p:):'inci-

pio que la nacion tiene el derecho de imponer el interes publico sobre la propiedad privada y tambien el derecho de ex·propriaci6n por causa de utilidad publica.

El subsuelo, por

consiguiente, se pone bajo el dominic de la nacion.
tea el fraccionamiento de los latifundios,

Se ph.n-

Constitucionali-

zaba.la ley del 6 de enero de 1915 de Carranza, que declaraba
nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas,
pertenecientes a los pueblos,

y

montes

Se prohibia a las asocia-

ciones religiosas adquirir, poseer, o admj.nistrar bienes
raices.

Claro esta que con este articulo se plante6 legal-

mente la supresion de muchos de los abusos de la epoca

~8

por:firiana.

Y en el articulo 28, que prohibe los monopo-

lies, se ·ve el intento de controlar el enriquecimiento de
grupos comerciales, tanto ilacione.les como extra.njeros.
El articulo 123 form6 la base para la legislaci6n
obrera.

Se reconoce 'all.! el derecho de huelge., la jornada de.

echo horas, la fijacion de un salario m.!nimo, y· otros puntos.
Con este articulo se constitucionaliz6 otro de

~os

ideales

revolucionarios por los cuales empezaron a luchar tantos

1

obreros en Cananea y Rio Blanco.

I

siguientes se destacan por ser los abusos que la Revoluci6n

1

trataba de abolir:

Los abusos del porfiriato fueron.much.!simos, pero los

(1) el poder absolute del dictador,

(2) represi6n desp6tica de toda oposici6n, (3) el ensanchamiento .y enriquecimiento de los ir.versionistas extranjeros,
(4) supresi6n violfmta de los sindicatos, (5) la pobreza de

la gran mayoria del pueblo mexicano, ( 6) el cE.ciquismo,

y

(7) la perdida de sus tlerra.s por la ma.yoria de los pequeiios
terratenientes,

Jllariano Azuela tenia una visi6n muy clara

de los abuses del porfiriato, y al mismo tiempo conoc.!a muy
bien la ideolog.!a de la Revoluci6n.

De ese conflicto sur- ,

gieron los temas que le dan a la obra de Azuela su sa·bor es-·
pecial.
La CcnsU.tuci6n de 1917 no resolvi6 todos los preblei

j

mas del pueblo mexicano, pero si los reconoci6.

En ella se

1

l

1

establecieron los puntos 'de partida para su soluci6n,

En

1972, Mexico sigue en aquel cb.lllino que a :fuerza de armas y a
costa de mucho sufrir y dl;;l mucha sangre derrb.lllada pudo abrir
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la Revoluci6n de 1910.
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CAPITULO III
MARIANO AZUELA:

DATOS BIOGRAFICOSl

Naci6 Mariano Azuela e1 primero de enero de 1873 en
Lagos de

r~oreno,

Estado de Jalisco.

Su padre era pl'opie-

tario de una tienda de abarrotes y de un rancho a 20 kiJ.6metros del pueblo •
.Despues de haber terminado J.a primaria, hizo cuatro
aiios en el Liceo del Padre Guerra..
estudios en Guadalajara.

En 1887, continu6 sus

Empez6 en un semina.rio,2 pero ter-

min6 por rocibir su pergamino de medico, cirujano y partero
en 1900,
Volvi6 a su pueblo natal para ejercer su profesi6n
y

para casarse con su novia_

d~

111_uchos afios_, Qarme!l !l,iv_er!J..

De este matrimonio nacieron diez hijos, seis varones y cuatro
mujeres.
Azuela empez6 su obra li tera.ri.a. con sus ].mpresioneJ;:
d~ 1,m mudiante en 1896.3

Scgu:(a su labor l i terar:!.a a 1a

vez que sus estudios (y despues r>u profesi6n) de medicine. por
tod~1

su vida.

Alill cuando se incorpor6 a los maderistas en

1911 y a los villists.s (en contra de Carranza) en 1914, sig'1.li6 ejerciendo sus dos Carreras.
bi6 su educaci6n politica

y

El ruedico-nove1ista reci-

mllit<cr en plena Revoluci6n.

En

1910, ayud6 a fomar un grupo maderista en Lagos de Moreno y
24

25
cua.ndo triunfo !'Jadero, se le nombr6 a Azuela jefe politico
de Lagos de Noreno en mayo de 1911.

Tuvo que tomar au puesto

a fuerza de armas y en julio de ese mismo ano tuvo que renunciarlo.

SiguicS luchando por los ideales de la RevolucicSn ailn

con mas pasi6n.4
En 1914, se incorporcS como medico castrense a las
fuerzas del general villista Julian Medina.

En diciembre fue

nombrado Director de Instrucci6n PUblica en Irapuato,

Al

siguiente afio, Villa fue derrotado en Celaya, y Azuela se
escapeS a El Paso, Texas.
exper~encias

ll

Como veremos mas adelante, sus

de revol.uciona.rio le servir.:Lan de fuente muy

fecunda para la mayor parte de su obra.
En 1916, desilusionado y sin dinero, se mudo a la
'capital con su familia.

All! poco a poco fue ej;Jrciendo sus

dos carrerus hasta llegar a ser medico en una clini.ca publica
--

y a ser elogiado como escritor nacional.
brado socio del Colegio Nacional,
Naciona;L de Artes y Ciencias.

En 1943 fue nom-

En 1949 recibio el Preroio

Cuando muri6 de una enfermedad

del corazon el primero de marzo de 1952, fue sepultado en la
Rotunda de Hombres Ilustres.

latos que revelan ya su conciencia social y algu.nas de lafl
tecrd.cas d.escriptivafJ y narrativas que emplear.!n en sus novelas' "'J

:bin efecto, . el ultimo :celato'

11

I;F.c

enferma levan to. II

formr,rf.l;l.. le. base de su pi•imera novela enti tu.ladr1 Maria Lui.§.§!

(1907),

Con esta novela, Azuela estublece el tono de casi.

todas sus novelas:

26
•• , , El mismo subconsciente instinto creador qu&le
impele a regreaar a la · sala donde- agoniza la tuberculosis
dips6mana le mantendra para siempre atado a la dolorosa
realidad nacional y ie convertira en el e~critor mas descarnadamente realista de nuestra America.5
·

I

I

Ese mismo afio, 1907, particip6 en la publicaci6n de la revista literaria Kalendas,

I1

Ejerciendo au profesion en Lagos

de Moreno, va observando la vida del pueblo y sigue escribiEmdo nove las de estilo realista y de intencion re:f'ormador&.
Publica Los fracasadQ§_. en 19081 el exito que tiene est:' no-

1

I

1

j

l

!

l

ll

vela lo inicia como novelista profesional.

Mala Yerba sale

en 1909.
La Revolucion estallo en 1910, y Azuela hizo sus primeros intentos de novel.ar los acontecimientos revolucionarios.7

Publica Andres ~r.~. ~.erifr~ en 1911.

Es esta

r•ovela lu precursora inmedis.ta de la aerie llamada la Novola
cle ·la Revoluci6n i"'exicana.
y lu-::lgo 12.§.

~

Empez6 a escrib.i.r

1.~ £.fllli9J3:~~·

abajo; este fue publicado en El Paso, Texas,

~

y.llego a ser su obra mejor conocida internacionalmente.

]

1917' publico .l:&.Q cacig_llit§.'

1

la serie propiamente llamadas "nove1as de la Revo1uci6n":

~

y

En

en 1918 publico las ultimas de

Las tri}lli±acione§_ ill!, lli.ill familia decente, 1&§. moscas, Dorn;b-:tiJ.o

9...'-!-.i£~ .§.~

9,i 'i/UtF.. do,

En 1923, publico 1£
las experimentales.

la primera de tres nove··.

Abandcm6 la Revolucion como tema; aban-

dono su estilo sencillo;
gioo de la trama.

l,"'l§:lh~,

y

abandon6 el desarrollo cronolo-

Despues de emplear la misma tecnica moder-

na impresionista en dos novelas mas (ill: .£iesguite, en 1925, y
La 1:\ic:iernaga, en 1927), volvio a su estilo anterior,8

27

Hubo un periodo en que Azuela dejo los temas contemporaneos y se dedico a la novela historica, publicando Pedro
l<loreno, el insurgen te, en 1933, Pre ours ores, en 1935, y El
Padre Agustin Rivera, en 1942.

Volvio a las novelas de cr!-

tica social con Regina Landa (1939), Avanzada (1940), y Nueva
Burguesia (1940).
En la ultima decada de su vida, pul:!lico tres novelas
m!l:s

(~

marchanta, en 1946, L§ mu.ier domada, en el mismo afio,

y ~g-~~

perdidas, en 1949.

(1955) y

~

§angre (1956).

En Obras completas, aparecen por
-

Dejo sin publicar La maldicion

primera vez Madero, que originalmente fue escrita para realizarla como pel:!cula cinematografica, y los esbozos que se
mencionaron al principle de esta seocion,9
Tenier\do en cuenta que este estudio examinara detalla:damente tres·de las novelas de la Revoluci6n, es muy iruportante destacar algunos de los aspectos de su vida que parecen
haber influido en su carrera de escritor.
En primer lugar, l'!ariano Azuela fue producto del
porfiriato en el sentido intelectual.

En su educacion y en

sus gustos li terarios en;. europeo mas que mexicano.

I: Como

.el

misrao lo indica en su autobiografia, le gustaba mas leer a
los europeos que a los mexicanos.
• • • • No e.s ocioso recordar que escri'p:( ~l&.J::~a _I,u=l&§:.
hace cincuenta y tres aiios. En ese tiempo la escuela
l'ealistf> es'te.ba en su apogee: dominaban en Francia
Flaubert, los Goncourt, Zola, Daudet, Maupassant y los
estudiantes nos avorazallamos con estas novelas como con
las de Gald6s, Pereds., y Valera. La influencia de los
romantj.cos no acababa aun de borrarse y nos extasiabamos
todav:La con hurger musice"do por Puccini y Alejandro Dumas
por Guiseppe Verdi. La inmensa mayor:l.a de los leci;ores

28

segu!a gustando la literatura de Victor Hugo, de Jorge
Sandy- de Eugenio Sue, muy le jos todav!a de- las complicaciones psicologicas que ahara hasta los peluqueros
exigen,lO
· ·
Por mi parte confieso que s6lo por necesidades de mi
oficio me puse a leer la mayor parte de las novelas del
siglo XIX, y hasta despues de cumplir con esta fastidiosa
tarea, me di cuenta de que s6lo por comparaclon de nuestros propios autores, merecen los elogios calurosos los
mejores,ll
.
En el sentido social,· Mariano Azuela pertenec!a a los de
abajo.

Aunque su padre ten!a una tienda de abarrotes y un

rancho, J'llariano tuvo que pedirle prestado a su t!o y pe.drino
para pagar sus deudas estudiantiles. 1 2 Despues de sus experiencias como revolucionarlo vivio en la pobreza en la capital desde 1916 hasta 1925.
Como medlco observe desde muy cerca todas las clases
sociales del Mexico de aquella epoca. ·Y cuando estall6 la
J

I

l

I
a

revoluci6n tuvo la oportunldad de ver los resultEtdos de la
opresi6n pol!iice., econ6mica, y sociaL

Si-endo partic:i:Pante

activo en las batallas de Julian !1edina, observe aquel sacudimiento social desde

"Ul punta de vista muy intimo.

Como ya hemos ·indicado, Azuela encontr6 sus placeres
li terari.cs en las nove las frances as y espafiolas, perc su
tecnior, para escriM.r novelas empez6 con el naturalismc• de
Zola,
~

J
I

Empez6 a escribir sus novelas en este estilo, perc con

&£ §bajo empez6 una tecnica propia que, como vamos a ver,

influiria toda una generacion de novel1stas mexicanos.
La mayoria de los criticos lHerarios consultados

j

para este estudio estan de anuerdo.con el juicio que la da a
Mariano

Azuel~:.

un lugar muy alto entre los novelistaB mexica-

!

1-

1
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nos.

Uno de los

admir~dores

mas leales,a Azuela nos dice:

• • • • Mariano Azuela mat6 las formas, los temas y los
fines que· la novela mexicana hab!a empleado y perseguido
durante cien afios justos (1816-1916), e inaugur6 la era
mas singularmente aut6ctona que el genera ha revestido
hasta ahora alli.l4
·
Jose Mar!a Gonzalez de l-1endoza dec1ara en su "Pr61ogo a Mala
Yerba" lo siguiente:

"En opini6n general Azuela es el nove-

lista que mas exactamente describe 1a vida mexicana de nuestro
tiempo.nl5

Otro critico mexicano dice que 1a obra de Mariano

Azue1a "es la mas importante, desde e1 punto de vista nove1!stico de toda 1a epoca.ul6
Entre los escritores contemporaneos de

m~s

impor-

tancia en Mexico, Mariano Azuela tiene algunos admiradores y
algunos que no tienen nada 1oable que decirde el.

Jose

Vasconcelos, Genaro :F'ernandez .t-1acGregor, y Salvador Novo
todos dicen algo favorable·de su obra.l7
Rafa~l

Pero otros, como

F. Mufioz y Nellie Campobello, hacen una critica bas-

tante negativa.

Nellie Campobello opina lo siguiente:

• • • • Mariano Azuela cont6 en sus novelas puras mentiras. Como un mal actor se sobreactu6 en lo que dijo sobre
la Revoluci6n, sobre los revolucionarios. Es un escri.tor
en blanco y negro.l8
Rafael F. Mufioz dice casi lo mismo:
• , • • En conjunto la obra de don !Y!ari.ano J,zuela puede
satisfacer al lector mexicano, ya que denigr~. a gente del
pa!s. El extranjero que la lea vera un Hexico f'also, en
blanco y negro.l9
Luis Leal, que ha escrj.to una biograf!a de Azuela muy
complete. y de cr:ltica muy moderada, dice que Mariano Azuela
fue el iniciador del ciclo de la Novela de la Revoluci6n y
que rompi6 completamente con el pasado, rechazando las ideas
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esteticas de los modernistas.

Mariano Azuela, continua Leal,

refleja en sus novelas el mundo en que vivi6 y se enfrenta con
los problemas verdaderos de JIIexico,20 ·
En los analisis de
~

~ ~

abajo,

~ cacique~, y

moscas estudiaremos pequenos trozos de la obra de Azuela.

En esos analisis veremos con cas detalle aquellas caracteristicas que mostr6 Azuela en muchas de sus obras literarias.

l
j

I
~

l
1

"~- --
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Notas al calce para el capitulo 3.
1Luis Leal, JV!ari~mo Azuela, !ill vida y_ ~ (Mexico:
Ediciones de Andrea, 1961). Tambien Nari12.no Azuela (New York:
Twayne Publishers, Inc., 1971), pp. 17-37.
2Mariano Azuela, Obras comuletas ( 3 tomos) (Nexico:
Fondo de Cultura Econ6mica, tomos I y II, 1958; tomo III,
1960), III, p. 1127. Dice Azue1a: "La carrera sacerdotal
nunca me atrajo y mi estancia en ese establecimiento fue meramente accidental."
3Algunos esbozos que datan desde 1889 se han publicado
por primera vez en Obras completas, op. cit., III, pp. 11971239.
4Luis Leal, op. cit., p. 24.
5Grass, op. cit,, pp. 75-82.
6r.Ianuel Ped:o. Gonzalez, Tra~ector!a de la novela
Me xi. co (Mexico: Ed~cJ.ones Botas, i 51), p. 122:-

§1

7Leal, ~ari~UQ Azuela, op. cit., p. 2.
8Escribi6 El ~~~Pantoja en 1928
publio6 ,- por r!l.:Zories poll. ticas, hasta 1937~

JlSl'()_

no la

. · 9Las bibliograf:Las mas detalladas que se encuentran
en la biblioteca de la Universidad del Pac:Lfico son estas:
Luis Leal, Mariano Azuela, !ill vida y_ obr~, op. cit.; Obras
completas, II. op. cit.
10Obra~

~omp~etas,

III, P• 1025.

11Ibid., P• 572.

12IVJ.ariano Azuela, Epistolario y_ ill:£hivo (Hexico: Centro de Estudios Literarios, Universidad Autonoma de Nexico,
1969), pp. 15-23.
l3Ibid., p. 25.

1 4Emmanuel Carballo, Diecinuev~ Erotagon~~ ~ .~
li teratura del siglo XX Olexico: Empresas Edi toriales, S .A.,
i9i55), p. 108..
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.. .Ensayos.se1ectos
mica, 1970), p. 209,

(~!thico:

F.ondo de Cu1tura Econ6-

16r-rax Aub, Gu:La de narradores de la Revoluci6n Mexi.£!:lli!: O!exico: Fon'CfO'decu!tura Econ6iiiicii; 1969), p. 34.

17carballo, op. cit., p. 27, p. 55, p. 243, respectivamente.
18Ibid., p. 335.
20o
p,

l

l
j
l

I

·t •' P• 121 •

c~

19 Ibid., P• 275.

CAPITULO

IV

TRES NOVELAS

Las tres novelas escogidas para este estudio son
de abajo (1916),

~ cacigu~

(1917), y

~

~

moscas (1918).

Las tres fueron escritas durante el per:Codo revolucionario;
aparecen en la colecoi6n de Antonio Castro Leal intitu1ada
Novela

~

~

·1§ Revoluci6n Mexicana; y las tres han sido tradu-

cidas al ingles.

La acci6n de

~

caciques transcurre durante

e1 regimen de Nadero.

I&1i ,9& abajQ. abarca el per:Codo carran-

cista.

~

Las escenas de

batallas de Pancho Villa.

moscas ocurren durante las ultimas
En su crono1og:Ca y en sus relatos 1

estas novelas presentru1 un retrato muy complete y exacto de
. loe; aQontecimi.entos, de la gente, yde la vida cie _aquellos
tiempos.
En este capitulo veremos cada novela desde los puntas
'iie vista siguientes: la estructura, la trama, y los personajes.
I.

LOS C.ACIQUJ!:S

La estru.ctura de LO..§!

£§.gj.au~

es un ejemplo buenisimo

de lo que afirma Luis Leal:
• • • La estructura de la novela no era una de las
gra.ndes preocupaciones de Azuela. De los elementos componentes--ambiente, personajes, accion, enredo, estructur{;'
--de la novela, el que menos le interesaba era el. ultiruo.3
33
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.Azuela narra esta novela de una manera tradicione.l.

Describe

la escena y emplea dialogos que desarrollan la trama y que
nos hacen ver las caracter!sticas de sus personajes.
•
•
•
•
II Don Ignacio' II murmuro algu.ien a las puertas de
la iglesia. "Don Ignacio," repitieron centenares de
bocas, y la gente se apreto mas todav!a para abrirle paso
al recien llegado,4

As! empieza. la .novela, creando una impresi6n dra.matica del
poder de los caciques, aqu:!reprasentado en el personaje de
don Ignacio.

La trama se desarrolla cronol6gicamente

da cierta unidad a la novela.

y

le

Perc la unidad principal se

basa en la familia de caciques que ej ercen su poder tii•anico
sobre individuos y sobre las instituciones pol!ticas, religiosas, sociales, y econ6micas.
Tres temas se desarrollan en esta novela.

El mas

importante de los. tres trata.de las reJ..aciones comerciales
entre los caciques Y- don

Ju.~e.n

Vinas.

Dentro de __ ese tema

mas amplio se puede ver otro menor en las actividades de la
familia del Llano para emgail.ar al pueblo
v:!a mas.

y

enriquecerse toda-

El ultimo tema es el amor tragico entre la hija de

don Juan Vinas

y

Rodriguez, un idealista que es asesinado por

sus ideas liberales.
El terna predominante ooncierne a la lnjustioia del
oaciqutsmo.

La familia. del Llano explota al abarrotero don

Juan Vinas, que ha establecido su negocio a fuerza de dtsciplina y muoha labor.

Este senor es

tm

hombre tfmido, facil

de ser convencido que debe invertir au. dinero (ademas del que
las pide prestado a los del Llano) en una veoindad modelo.
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Al fin y al cabo pierde todo por haberse fiado de los del
Llano, pero don Juan no los culpa a ellos.

A un amigo que

esta criticando a los del Llano le dice:
• • • , --No diga usted nada. jES la voluntad de Dios!
Nadi.e se oponga a los designios de la Divina Providencia •
• • , jBendito sea su Santa l<lano!5
Los hijos de don Juan, Esperanza y Juanita, se vengan de los
del Llano prendiendo fuego a un edificio nuevo que estan
construyendo en el momenta que estella la R.evoluci.6n. 6
En el desarrollo del tema secundario se ve la codici.a.
·de los caciques cuando hablan entre s! acerca de una cantidad
de dinero que les hab:la dejado para. los pobres el recien difunto don Juan Jose del Llano.

Los del Llano llevan a cabo

los deseos del difunto, pero s61o despues de haber logrado una
ganancia tremenda con el dinero.

Todos los del I,lano, inclu-

sive el cura Jeremfas, muestran ese defecto de codicja.,
E1 tema menos desarroJ.lado, -pero ei mt!s tnigico, es
la derrota de un liberal que trata de apoyar la Hevoluci6n.
Azuela parece servirse de este personaje para expresar su propia cr:ltica en contra de la sociedad.

Un ejemplo es la defi-

nici6n del negocio que declara Rodriguez,
• • • • 'El negocio es
el bolsillo de ellos.•7

~i!:Q

trus-,,i q hecho dinero en

jQue pesimismo tan profunda demuestra Rodriguez (y quiza el
mismo Azuela) cuando declara:.
• • • • El maderismo es ahora la revoluci6n, y toda revoluc:i.6n, indefectiblemente, lleva consigo una inspirac.i6n
de justicia que todo hombre de cora.zon lleva (m la. cabeza.
Supongamos que el maderismo triunfa, que el maderismo
se suici.da convirtiendose en gobierno, pues el gobierno
110 es mas que la injusticia reglamentada que todo bribon
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lleva en el alma. • • •
maflana -antimaderista. ?'8

~Es

ilogico ser hoy maderista y

Pero este pesimismo parece resolverse en un memento de refle•
xion personal:
• , • • 'Todo se reduce, pues a que mi mundo interior no
ooncuerda con el mundo real o, lo que es lo mismo, a que
soy un inadaptado, un fracasado. --Y, sin embargo! . • • •

...,

barge! 1 9

Y sonriendo z•epi ti6 entre dientes, 'Y, sin em-

Rodriguez es asesinado.,. se supone, por orden de los ce.ciques.lO
Los personajes representan a la clase alta y a la media,

Los de abajo aparecen de vez en cuando, casi sin identi-

ficacion.
alta.

Los caciques, claro esta, repz·esentan a la clase

Don Ignacio, como el "mas representative de la sucesi6n"

es el personaje principal en la trama.

Es un hombre "adusto,

seco, :tnflexible"l2 a quien le interesan mas los detalles de
su negocio que la muerte de su padre.
rro de

~ste,

le asegura a don Juan·Vifias que ha hecho bien don

Juan en invertir su dinero.l3
como

llevc~r

De regreso del entie-

Es don Ignacio el que determina

a cabo una parte del testamento de su padre en el

cual pide que se les reparta una limosna a los pobres.

La

limosna se repartira, si, pero no sin haber l1echo primero una
ganancia fantastica.l4
Otro representante de la clase alta es el padre Jeremias, hermano menor de don Ignacio.

No hace un papel muy im-

portante en la accion de la novela, pero como un s.!mbol.o de la
Iglesia sirve para destacar algunas de las ideas religiosas y
para poner en relieve algunos de los problemas sociales de
aquel entonces.

Por ejemplo, el padre Jeremias entiende muy
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bien el mandamiento b:!blicQ en cuanto ala ca;rid[>d,per_o tambien conoce muy bien la realidad en cuanto a la sociedad de
su tiempo.

Cuando se trata de distribuir la limosna a los

pobres, el padre habla de "los pobres de profesi6n,"l5 y del
problema de poder a.yudar
la ayuda.

a

los que verdaderamente necesitan

Dice el padrE;!:

• • • • Se benefici&ran en todo caso los pobres de solemnidad, mientras que los otros, los verdaderos pobres,
los que por vergU.enza de sus miserias sufren todo~; los
horrores de la miseria, esos no alcanzaran nada,lo
El padre Jeremias es un rea.ccionario en sus ideas pol!tica.s.
Refiriendose a la. muerte de Francisco Nadero, declara que "se
puede .la.stimar, herir, matar, todo lo que quiera, sl esc redunda en nuestro propio bien, y .Ad ~ Majoram llitJ. i~!illl· i•l7
El cur!l.. es miembro de la familia de los cacj.ques y piensa
lo mismo que los otros miembros en cuestiones pol!ticas y de
la moraL

No se da cuenta de las contradicciones -entl'e las

ensenanzas _de la Iglesia y las activida.des de los caciques.
El ejemplo que mas llama la atenci6n es del ya mencionado
testamento del difunto del Llano

y

la soluci6n escandalosa. 18

En don Juan Vinas vemos la uni6n de los de abajo con
los de la clase media.

A :f)uerza de mucha labor drm Juan ha-

b!a acumu.lado lo suficiente para poder decir que pertenec!a a
la clase media, pero en realidad todav!a exhibe los sentimientos y las actitudes de los de abajo.

Cuando pierde todo

su dinero, queda en la miseria pero no cambia su filosof!a
religiosa y social.

Ama a los caciques a1Ul despues de verse

arruinado por causa de ellos.

Don Juan nunca acepta el heche
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de que los del

Ll~no

han sido los culpables.

Declare don

Juan:
--Paciencia, tenacidad y honradez. Ese es todo el
secreto de las gentes ricas.
--.1,De modo que usted cree, don Juanito, que los
millonarios han heche su caudal trabajando?
--iHombre, que pregunta! • • • Seguramente • • • •
Y s1 ellos no si sus padres, sus ascendientes--repuso
don Juan con firmeza de roca.l9

A pesar de su mansedumbre y moderaci6n en todo, don Juan
Vifias reacciona mas que los reaccionarios que lo rodean en el
memento que se sa be el triunfo de !'ladero •
• • • , Todo el mundo, horrorizado, se tap6 las orejas.
Entonces hizo 1rrupci.6n don Juan Vinas.
. --J;~efiores, ha triunfado la.plebe, he. triunfado la
plebe!£
En un examen de conciencie. trist:Lsimo, don .ruan Vi.i'ia

st1

en-

cuentra. con la verdad de su existencia--una dependencia completa en los caciques--perc no reconoce aquella verd.ad.
• • • •

alguno.

J:.2Ji

~

Don Juan no se acusa, pues, de pecado formal
... 21

~.9'qElli

es una novela de mucho interes por

Em

1nterpretaci6n sorprendente de la realidad mexicana en un
memento hist6ricc de mucha importancia.
gumento bastante sencillo

y

Por medic de un ar-

de fondo sentimental, Azuela des-

ta.ca los males de la sociedad a la vez que obse:rva el remolino
revolucionarj.o con buena dosis de ci.nismo.

II.
La estructura de

LOS DE ABAJO
~

de

~1£

ci6n nacional durante la Revolucion.

refleja la desorientaL-'v'"-'~"'-',\ \_\

(":, b

!; ·;

C \'

'

Hay una u11idad obv.ta en
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el heche de que Demetrio i'lac!as. es el ·personaj e central de
todos los episodios.

Tambien se puede decir que los aconte-

cimientos hist6ricos all:! descritos o comentados le dan una
unidad de tiempo'inalterable.

Pero el conjunto de la novela
. v \_:\__,;.:{ Y

•

-\

c:- '· :

da la impresi6n de una estructu.ra ligera, hecha nada mas p!:.ra
darle alguna forma.

A veces se pierde el lector al pasar de

un episodic a otro debido a la·tecnica impresionista y la
forma un tanto cinematogr{.fica.
La trama de &'?.!?.. §&. f.i.bajo sigue los pasos de Demetrio
Nacias empezando en el ranchito de Limon. . Despues de que
dejo a su mujer y a su nifio, Demetrio se· :iio cuenta d.e que
los federales le quemaron su casita.

Paso por varies lugares

de batallas historicas y regree.6 de nuevo a Llmon.
ri6 de un

Alli mu-

b~tlazo.

El mob:i.l principal de su rencor y su ardor revolucio-

·· narrose--oas-a-en_un-aisgusto-<:(i.ie-tuvo-con
un; cacique de J"loyahua. 2 2
l. _,

un.

ta1d.on--Nonlco;- -···- ·

EJ. disgusto no fue para tanto--

"ni siquiera vio correr el galle! • • • Una escupida en las
barbas por entrometido • • • Pues con eso hf• habido para que
l"- Feder~ci'n.u23
me eche
enc.'·ala
"
L.ca
~u

P~)CO

a poco fue atrayendo

gente--muchos de ellos huyendo de la ley--y se fufJ :formando
un grupo revol.ucionario al parecer mu.y t:l.pico d<J aquella HeVO•·
luci6n.
Demetrio es herido y pas a una tempo:no,da en ur, ranehi to
de gente muy humilde y muy amistosH con los revoluciona:dOf>.
Alli empiezan algunos de los problemas que se· dest1.rrollaran
mas adelante.

All! so enamora Demetrio de uria

muchtcch~>
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tanchera que despues lo sigue y acaba por ser muerta por una
prostitute. celosa,

Al mismo rancho llega uno de.los perso-

najes mas importantes y a la vez uno de los mas censurables-el estudiante de medicina Luis Cervantes.
La trama se desarrolla mas o menos de una manera
gica y al mismo tiempo en una manera

idJ~l~,~~~'~

~6-

que revela la

c:<, (. ·\ ~('

cr!tica del autor.

Es decir, Demetrio actua en las circun-

stancias del memento, siguiendo las 6rdenes que recibe y con- , ,
tinuando la batalla sin darse cuenta del porque de. tanto [Jr~s~
torno.

Luis Cervantes, en cambia, es un. opor-l;unis·i;a mv.y con'( //'c.\~'·\/

sciente·del porque de las cosas y muy listo'para beneficiarse
el mismo.

Como es un joven educado y sabe expresarse muy bien,
·.~\\\ ,~.

·=\-·>1\. ,i.~'l

Luis parece expresar las opiniones del autor en cuanto a la
Revoluci6n.
Con excepci6n de los oficiales federf.l.les, el cacique
don Monico, y JJuis Cervan:tes, todos los -dem1i:s personaJes ·per-. ·
tenecen e.l grupo de ;:tos de ?-ba,jq_.

Demetrio, ya que es el per-

sonaje principal, es el que se describe con mas detalle y el
que mas bien representa a los de abajo en esa epoca.
Demetrio es mexicano ante todo.
• • • • En su caballo zaino, Demetrio se sent!a rejuvenecido: sus ojos recuperaban su brillo metalico peculiar,
y en sus mejillas cobrizas de indigena de pura rv.za corrif,
de nuevo la sangre roja y caliente,24
y como era hombre del campo, podia tirarse entre las piedras

y quedarse dormido. 25
c/

La familia era para Demetrio lo mas sagrado d.e su

vida.

La defiende con su vida al enfrentarse con los fede-
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rales,

De jar a su esposa y a su hijo mientras se ve. a luchar

es algo muy doloroso para el,

"En oada risco y en cada cha-

parro segu!a mirando la silueta dolorida·de una mujer, con
su nifio en los brazos."26

Y aunque tiene sus aventuras amo-

rosas con Camila, vuelve a su mujer un poco antes de ser muer-:to de un balazo.
(:'

Demetrio es un hombre orgulloso.

No se deja malt.ra-

tar por el cacique don Monico y se venga d.e todos los males
que este le ha causado.

A Demetrio le encanta o!r relatar

sus hazai'ias:
.

... .

hazai'ias,
mismo no
sonaba a
el misruo
zado,27

Y Demetrio, enca.ntado, o!a el relato de sus

compuestas y aderezadas de tal suerte, que el
las conociera. Por lo.demas, aquello tan bien
sus o!dos que acabo por contarla.s mas tarde en
tono y av.n por creer que asi. habiWlse reali\.\
\.·

t.-..

-· \,'_··

El.fatal:i:smo de Demetrio se ve en su reaccion al
cuentro

•~on

~m-·.

los- dos· federales en su cas a._ Aunque los pqdrir.,

haber matado, no lo hizo y le dijo a su esposa:
que no lea tocaba todavf.a. "28

"--Segura

En otra oca.si6n, ha blando de

la Revoluci6n, Demetrio revel.a su ff,tali.smo:
~/'\';'/ :'_:<;· ,,. }·'" ~

• ..::_'. •

i,Por que pelean ya, Dem.etrio?

i~i

Demetrio, las ., \'

ce,ja~ muy juntas~ toma ~ distr~i~S!.Pfl;~~ ,Piedrip~ tft .~r,t~

\

arroJa .a;J.. fonda ael can6n. ::>e mantiene :penss.t:J.l\i-o v~el:-do
el deEffll'ifadero y dice: --Jv!ira esa piedra como ya no se '· , 'i
para • • • ,29
u'' · \ ·
Demetrio Nacfas es cape.z de cometer aetas de violen·', ,. ,, ___ jn

cia p<J.rs. mantener la discipline. de sus tropas, como cuando
mata con un tiro a un recluta que lo desobedece.30

Pero

cuando se trata de matar a La Pintada, la prostituta aue ha
muerto a Carnila, Demetrio no lo puede hacer.

M.sto Yf!. para
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darla una pm1alada, se le nublan los ojos y le dice u la Piutada que se vaya,31

Para vengarse de don Monico, Demetrio da

la orden de que se le pong&. fuego a la. ca.s.a del cacique, pero
no comete ningUn acto de violencia contra su persona..32

.

La borrachera es uno de los vicios mas evidentes en
Demetrio.

Prefiere "el l:!mpido tequila de Jalisco"33 y se

emborracha muy a menudo,

Describiendo su visita al pueblo

cada echo d:!as, Demetrio dice:
• • • • Se toma la capita; a veces es uno condescendiente y se deja cargar la mano, y se le sube el trago,
y le da mucho gusto,- y se r:!e uno, gri.ta y canta, si le
da su mucha gana.34
La. costumbre sigue en cuanto le es posible juntarse con sus
amigos de batalla en alguna cantina despues·de las batallas.
"

Demetrio es un hombre sencillo y sin ambiciones.

• • • • Mire, antes de la revolucion tenia yo hasta mi
tierra vol teada para sembrar. • • a estas hor~:.s andar:!a.
yo
con mucha prisa,
preparando
para. las
.siembras,35
··
···
·· la yunta
···
·
Quando Luis Cervantes, el curro oportunista, le ofrece a Demetrio parte de las monedas que se habf.a. robado,

y

este las

rehusa.
• •
• •
eso
• •
• •

• • --Hombre, curro • • • i)U yo .no queria es o!
• • J'lloys.hua casi es mi tierra • , • i Diran que por
anda uno aqui! • • •
• • Dejelo todo para usted • , • De veras, curro
• Si viera que yo no le tengo amoral dinero,36
El grupo revolucionario tJajo el mando de Deme·trio

puede considerarse como

11

personaje 11 puesto·que Azuela suele

captar impresiones que abarcan a todo el grupo,
imp~E;lsiones

Una de las

mas frecuentes es ls. de alegr!a y de u.n abandono

complete a las aventuras de la Hevoluci6n,

Cantan, gritan, se
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em'borrachan, luchan con un esp!ritu casi de juego, y recogen sus

~vances.

Pero dentro de esa alegr:la y ese a'bandono, ocurren
unos actos de violencia terribles.
, • , • Se distinguen en la carnicer:la Pancracio y el
ii'Ianteca rematando a los heridos • • • se dedican a desll.udar a los cue traen majores ropas. Y con los desuojos
se visten y bromean y rien muy divertidos.37
Despues de una batalla, cstan en una cantina, y uno de los
revolucionarios dice:
• • • • --No corran tanto, mochitos--les grite--: p!irense, no me gustan·las gallinas asustadas • • • •
Parense pelones, que no les voy a hacer nada • • • •
jEstan dados~ jJa, ja, ja~ La comieron los muy • • • •
i?af, D~f~ jUno para cada uno • • • y de veras descansaron.:J
1\n otra cantina, uno de los revol.ucionarios hace que el mozo
se ponga un cartucho lleno de tequila en la cabeza,

Aquel

dispara dos veces; la primera vez acierta, hacienda pede.zqs
el cartucho, pero la segunds: vez se neva una oreja del :Poore
muchacho.
El Unico de los revolucionarios que no pertenece a.
los de abajo es J,uis ·Cervantes.

Este es un estudiante de

medicina que sabe aprovecharse de las circunstancias para
mejorar su vida; es decir, recoge sus
los otros revolucionarios.

avm:!_~

como muchos de

Luis es un joven resenti.do y

ensimismado que sabe expresar muy bien los ideales de la Revoluci6n, as! como la traici6n de esos ideales.

Se convierte

en hip6crita, oportunista, y alcahuete, pero puesto que es ·.
educado

y

16gicamente adecuado para expresarse,

AZ\~eh.

ex-·

presa en labios de el su cr:l.tica rnas fuerte de la Revoluci6n:
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• • • , se acaba la revoluci6n y se acaba todo.
jLastima de tanta vida segaaa, de tan::t;e.s viudas y htierf'2~nos~
de tanta SJ:i.ngre vertida! Todo, .:.para que? Para que unos
cuantos bribones se en.riquezcan y todo quede it;11al o pear
que antes. 39
1 .··
(,,,._.'-·'{

En esta novela, Nariano Azuela pinta la Revolucion
.desde un punto de vista tan realists. que el lector parece
ha.ber eatado presente. Capt6 el esp.!ri tu her6ico de los participantes, a l,-·y-..
;L~: ,.vez que mostro sua defectos y sus deli tos.
!-""

.

\ '.l"(

Fue una dfcha indudable par~' !•lexica el haber tenid·o un observador tan capaz de interpretar una epoca tan compleja en terminos tan drair.Etticos e inolvidables.
II •

LAS

~10SCAS.

IV!edlante u.na narraci6n rapida y unos dialogos gracio-

, .

s~s~mos,

.,
Azue.La

~
p~n

t a U.\'las esceru:.s que 'vi en en 1 ug~;;.r en cos
l

ciudades que se estan !1Vacuando y en un tren mili tar que corre
entre am bas.

Es la ocasion de la derrota. de V:i,lJ.a por

fuerzas de Obreg6n.

lES

Azuela capta un trozo de la vida de una

familia de la clase media en su lucha por adaptarse a los
carnb1os de gobierno.

La estructura de estos relates es

bastante suel ta; es decir, hay ruu.y poca urd.dad en la
ci6n, y los personajes mas interes&.ntes tienen muy
ver con la trama 11gera.

Quiza haya side

tica de Azuela la de dar la impresi6n de

1~1.
C<iOS

ci6n que existf.a en las orillas del remoli.no

mu-ra~

p0(J0

que

intenci6n a.rtisy desorientarevolucilmF~ri.o.

Si as! fue, tuvo exito.
La trruna consi.ste en la fuga de unr• familia "decente"
de Culiacan,

Los revolucionarios les habfan 13aqueado

stt

,

.''<
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comercio, llenando los trenes militares con todo lo que pudieron y repartiendo lo demas a la gente del pueblo,

Diri-

gidos por su mama Marta, dos muchachas y un muchacho (este
de unos 20 aiios) tratan d.e arrimarse a los que tienen el
poder del momenta, ya sea al general, al doctor, o al gobernador.

Des prop6sitos ocupan a toda la familia: matar el

hambre y conseguir ayuda para escaparse a un sitio fuera de
peligro.

Par media de la mentira, la coqueteria, y la falsa

cortesia van buscando la manera de llevar a cabo sus prop6sitos.

Al fin consiguen dinero villista con el cual se esca-

pan las mujeres hasta Aguascalientes, dejQndo al hijo en
Irapuato para que trate con un antiguo compaiiero de escuela
en .cuanto a conseguir puesto en el nuevo regimen.
De todos los personajes no hay ninguno que se pueda
llamar sobresaliente.
a los bur6cratas que

En conjunto casi todos representan
Va."l

res y de circunstancias.

acoir,ocf::ri'ld.ose

a-loe

ca.llibios-deTfa.e:..

Lo que les interesa es seguir vi-

viendo de la mejor manera posible.
Los caracteres mejor desarrollados son los miembros
de la familia Reyes Tellez,

Desde la mama hasta el hijo

Ruben, todos son agrosivos y de muy poca vergUenaa.

Para

que se les permita subir al tren aanitario villista, le dicen
al doctor que el general Nalacara les ha dado permiso de
subir

y

ni siquiera habian hablado con el general.

El doc-

tor los trata de muy buen modo y hasta le compra botas a cma
de las muchachas, pero ninguno de ellos siente la menor gf.atitud--al contrario; tan pronto como de;jan. al doctor, empie- ·
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zan a hablar mal de 61 entre ellos mismos.

Las ideas politi-

cas del hijo cambian segdn au interlocutor.

Si habla. con un

soldado villista, se vuelve todo revolucionario en sus opiniones, perc al hablar con un ex-federal, habla como un conservador de remate.
Matilda, la hija mayor, es la que mejor muestra las
caracter:!sticas de su familia.

Ella es la que le grita al

gobernador, alzandolo hasta las nubes con alusiones a la
noble raza azteca.

Al mismo tiempo se ve que su mayor pre-

ocupacion es un canario enjaulado que se le vive perdiendo en
todo aquel ir y venir de gente.

En el centro de Irapuato ve

unas betas car:!simas y se empena en ·que se las compren, aun
cuando tiene que pedirle prestado al doctorcito.

Al final de

la :p.ovela es Matild.e la que insiste que se quede Ruben er1
Irapuato para conseguir algUn puesto a base de su amistHd con
---

un antlguo companero de escuela.

-----

-----

Para salirse con la suya,

Natilde hace como que va a tirar los billetes villistas y los
pases a Ciudad Juarez.

Ruben se queda.

Rosita, la roenor, es muy coqueta y usa toda su experiencia cuando habla con un ministro •
• , •• Rosita se apresura a poner un poco de polvo en su
rostro, se arregla los rizos de la frente, desparpaja los
de la nuca, entreabre al descuido su peto de encaje de
manera que asome algo blanco y muelle, algo as:! c:omo un
pedacito de clelo por la rendija de una ventana.40
Y cuand.o el ministro se rehusa a ayudarlos, la misma Rosi t&.

le dice:
• • • • --No, seiior oficial; no se moleste en acompanarnos, Nosotros hablamos con el genen.l Villa a la hora
que se nos antoja y no pedimos ni necesitamos recomendaciones de nadie.41
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Los demas personaje.s son representatives del bur6crata en todos los niveles del gobierno, incluyendo a los que
son l!deres en las fuerzas revolucionarias.
el mas interesante es el general Malacara.

De estos Ultimos
Este l!der revo-

lucionario se pasa el tiempo emborrachandose, entreteniendo
a las soldaderas, y sonriendose con todo el mundo.

Al pare-

car este hombre no tiene la menor idea de lo que significa
la Revoluci6n ni le importa saberlo.
La filosofia basica de estos hombres, expresada por
el senor R!os (procurador de justicia del Estado) y don Sinforozo (alcalde de Turicato que viaja disfrazado de coronel
del ejercito federal), es esta:
• • • • --jNosotros somos honrados ciudadanos pacificos
· e inofensivos que hemos pasado nuestra vida entre las
cuatro paredes de la ofici.na; nuestro deli to se reduce e.
ofrecer nuestro trabajo honesto a quien J.o solicite a
cambio del pan que a diario.llevamos a nuestros hogares.
-"""Ciertamente, nada timenios con la politic a ni cori
los partidos defendemos lo que es nuestro, nuestros
empleos, Nuestro partido unico es la comida.42
En otra ocasi6n el mismo senor R:!os habla con un tal don
Rodolfo, un abogado director de la Beneficencia PubU.ca que
se considera

"u.11

profesor de energ:la."

Los dos estan de

acuerdo que el goblerno tiene el derecho de elim.i.nar a la
oposici6n con la fuerza.

Dice don Rodolfo:

• , • • --Es doloroso a.cudir a medidas tan energicas,
pero los derechos de la sociedad son sagrados, Dolorosa
experiencia nos ensefia que solo los procedi.mientos de
nuestros mas ilustres mandataries han podido purgar a
la naci6n de ciertos monstruos.45
Hablando de las fuerzas revolucionarias, don Rodolfo hace una
evaluaci6n bastante acertada del poder de los burocratas:
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• • • • Ellos quieren hacer gobierno solos y son como
las piedras-lanzadas a las al-turas-que no .fueron hechas
para las piedras. Caeran irremisiblemente y como nosotros representamos una fuerza incontrastable, la fuerza
de la inercia, o caen en nuestras manos o se aniquilan en
plena anarqu!a.43
Los dnicos que se

qued~~

en el pueblo recogiendo sus

avances son el profesor de energ!a y Neftali, un poeta

moder~

nista afeminado que no tiene la menor energ!a ni para sali.rse
del peligro.

Los demas, el senor R!os con todos los que van

haciendo la lucha por salvarse y servir bajo cualquier gobierno que salga, se van en un tren rumbo al norte.
En esta novela, Azuela pinta unos personajes bastante

exagerados, que como las moscas siempre andan buscando que
comer.

Exhibiendo un sentido de humor extraordinario, el

autor p.os preserita una vista muy espeoHU de 'U.tla sociedad en
'revuelta.
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CAPITULO V

IJ. VIOLENCIA EN LJ..S TRES NOVELAS
I.

DEFINICIONES

El concepto de la violencia en-el sentido mas amplio
de la palabra va cambiando a medida que se publican estudios
sabre el tema. Uno de estos estudios 1 explora la violencia
desde un punta de vista que abarca lo hist6rico, lo .psicologica, lo artistico, y lo individual,

El escritor Frederic

Wertham trata de hacernas conscientes de la complejidad del
problema de la vialencia en la vida canter.uporanea,

Dice que

vivimos en un ambiente l'ingtHstico, social, e M.st6rico que
contribuye a la incidencia de actos violentos.

Observe que

inconscientemente permitimos que se sigan acumulando las ci:rcunstancias que pueden resultar en tragedia,
, , , , Human violence is always a symptom. It is never
an independent preocess. It indicates the.t there is something ''rong. No single great cause is ever responsible
without many little causes lending a hand. It is the
small things, both in individual life and in our insti-,
. tutions, >·rhich foreshs.do;; and hellS to facilitate or bring
about the explosions of violence."'
En una reunion

(~eminar)

de catedraticos, psic6logos,

historiadores, crimin6logos, cientificos, y autoridades del
gobierno, se presentaron varies informes acerca de la violencia en los Estados Unidos,3

En la Introducci6n, el doctor

Harrl.s declara:
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• • • • The eeminar deliberately avoided formal defini·-· tion ·of the concept, assuming that discussion -launched
directly from such common understandings as are conveyed
by our descriptive language would be more fruitful than
an expanded semantic exercise in specification of the
concept.4
·
Pero de todos modos s:! usa el sefior Harris una definicion
limitada, como punto de partida.

Es esta:

••• violence is individual or group behavior which
inflicts some form of injury on others. Some would
extend this idea to man' s property as well as· his
person.5
·
.
·
Una definici6n muy parecida result6 de las actividades de una comisi6n nacional nombrada por el presidente
Lyndon B. Johnson.
• • • we have defined "vilence" simply as the threat or
use of force that results, or is intended to result, in
the injury or forcible-restraint or intimidation of
perspns, or the destruction or forcible seisure of
''pi'&.f\erty. 6 .
Mas adelante se declara que la violencia leg:!tima y la ileg! ....
tima forman parte de un continuum; es decir, lo que pnede
considerarse violencia en una circunstancia podr!a ser acep,tada como no violencia en otra..

La siguiente explicaci6n

aclara un poco mejor la disti.nci6n:
• • • • Violence becomes sharply separated into the
basic categories of "legitimate" and "illegitimate"
priearily in the context of a particular human society
or cultural tradition,!
El punta de vista que me parece el mas acertado para
el presente estudio es el del doctor David N. Daniels y sus
colaboradores, 8 El doctor Daniels usa la siguiente definicion de la violencia:
• • • • I shall define violence as direct action applied
to physically restrain, injure, or destroy persons,.
groups, organ:J,.zat.ions, or property.9 '
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Y tambien habla de lo que llama "la.violencia·colectiva,"
que es segUn el:
• • • gro'up behavior leading to the physical restraint,
injury, or destruction of persons, groups, organizations,
or property. This latter definition would include war.
'
revolution, insurrection as well as riot, and, frequently,
riot control.lO
Ne parece 16gico tener en cuenta estas definiciones para poder
incluir en nuestro analisis no solo la violencia directa de
una batalla, sino tambien el ambiente en el·cual los actos
d.e violencia pudieron planearse y llevarse a cabo.
Antes de presentar un analisis de la,violencia misma,
destacaremos algunas de las actitudes del pueblo acerca de la
violencia.
--

----

Ojala que estos comentarios aclaren el porque de

-

---

-

-

la violencia incontrolable;

II.

ACTITUDES ACERCA DE LA VIOLENCIA

Algunas de las actitudes acerca del uso de

~a

violen-'

cia, expresadas a traves de las novelas, contribuyeron indudablemente al exceso de actos violentos durante la Revolucion.
Estas actitudes parecen existir en toda la sociedad mexicana
de entonces.
Una actitud que disctupa los actos violentos desde el
punto de vista religiose es expresada por el padre Jeremias
en

~

caciaues.

Su acti tud personal en cuanto a !>ladera se

comprende por ser el parte de la familia de los caciques, pero
es sorprendente que este cura apoye el asesinato de Hadero
en nombre de la Iglesia:
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• • • • ..:-Esta usted en error juzgando como un crimen la
ejecuci6n de Nadero---intervino el-padre Jeremfas. ·Elmismo regicidio esta aprobado por la Iglesia. • • •
Se puede lastimar, herir, matar, todo lo que uno quiera,
si eso redunda en nuestro propio bien, y Ad filajorem Dei
Gloriam,ll
En~

moscas seve una'actitud muy parecida entre

los ex federales.

Hablando de Pancho Villa, dos senores "se

entienden" al hablar de los asesinatos.

Dice uno:

• • • • --Es doloroso acudir a medidas tan energicas,
pero los derechos de la sociedad son sagrados. Dolorosa
experiencia que solo los procedimientos de nuestros mas
ilustres mandataries han podido purgar a la naci6n de
ciertos monstruos;l2
En esta misma ocasi6n el abogado R:!os admite el haber I'!Utorizado la muerte de muchos,l3
Eata predilecci6n por resolver problemas politicos
acudiendo a la violencia se presenta en

Mm

cacig<J.E!_f;l tambien.

Al saber que unos liberal_es se han reunido en secreto, los
sefiores decentes deciden mandar pedir ayuda y resulta la s.iguiente conversaci6n.
• • • •
• • • •
• • • •

--jQue los truenen • • • s! se puede! • • •
-- jAdmirable l • • • j Perfectamente bien di.cho l
--Nafl.ana mismo lo pedimos.l4

Una a<ltitud quizas aU!l mas prevalente y mas peligrqsa
es el sentido de

fatalid~d

que se expresa en tantas formas.

Demetrio Macias demuestra esta actitud medtante el curso de
sus aventuras.

Don Juan Vifia no se atreve a criticar a los

del Llano por creer que 'todo lo que pasa en el mundo pasa parque es la voluntad de Dios.

Con esta actitud, llevuda a un

extrema J.6gico, se puede aceptar y justificar el crtmen mas
horroroso.
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Habiendo tomado en cuenta estae aotitudes que :prevalec!an antes y durante la Revoluci6n, ahora :pasamos a las
varias formas de violencia que tranecurren enlas novelas.
III.

LA VIOLENCIA DEL ESTADO

No hay manera de juzgar la violencia cometida en
nombre del Estado para distinguir la leg!tima de la ileg!tima,
:pero se :puede imaginar..;.-ya que hablamos de acontecimientos
imaginaries--que gran parte· de dicha violencia seria ilegitima.

En~ . .!!.!!,

abajo, se dice algo del ambierite opresivo

que existia antes de la guerray que sin duda estallaria en
actos de violencia.
• • • • ·(.Quien se acordaba ya de]. severo con:andante de
la Polic!a, del gendarme gruil.ido y del cacique infatuado?l6
.
La muerte de Rodriguez en I&§. ce:cigues es'facilitada por un
agente- de seguridad.l7

Y como ya vimos, su muerte fue el.

resultado de un plan hecho por la. gente decente.
pues llevaron presos a todos los liberales.

Poco des-

En la definicion

que se esta empleando para este estudio, esto tambien se considera violencia.
En reclutar hombres para el ejercito federal, los
federales cometieron muchos actos de violencia.
habla de esto en

~

de

Un soldado

~bajo:

• • • • A me.dianoche me sacaron de mi casa tres gendarmes; amanec:l en el cuartel y anocheci a_doce leguas de
mi pueblo.l8
Los ex federales de 1&§. moscas hablan de los villistas:
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•• , • ~-No saben pelear--afirma otro con gravedad--;
- esta famosa Divisi6n del ~lorte y sus destacadas proezas
no son mas que "bluff." La verdad es esta; cuando los
federales. los atacamos, perdiamos solo parque; en vez de
soldados llevabamos liebres, gentes levantb.das en leva,
que lo primero que hacian era correr o pasarse al enemigo.
Villa nos mataba nuestros hombres como si estuviera en
una caceria.l9
Azuela nos pinta una escena que muestra los resultados de este
proceder.

Los federales estan en plena batalla con las fuer-

zas revolucionarias:
• , • • Fue preciso que los jefes federales hicieran
fuego sobre los fugitives para restablecer el orden.20
Es decir que los reclutas sufrian por todos lades, ya a causa
de los villistas o por la disciplina de los jefes federales,
Un serrano habla de la violencia de los federales asi:
• • • • Ahora van ustedes [lllac!as y su. gente] ; mafiana
correremos tambien nosotros, huyendo de la leva, perseguidos por estos condenados del gobierno, que nos hun
declarado guerra a muerte a todos los pobres; que nos
roban nuestros puercos, nuestras gallinas y ha.sta el
maicito que tenemos para comer; que queman nuestras casas
y se llevan nuestras mujeres, y que, por fin, donde d<m
con uno, all:! lo acaban como si fuera perro del mal,2l
Si algunos actos de violencia colectiva bajo las
6rdenes del gobierno parecen tener algo de legitime por haber
sido cometidos en el calor de prepararse para las batallas
y de meterse en plene combats, hay otros actos aislados que
no purecen ser nada mas que actos irracionales de ind.ividuos
enloquecidos por el poder.

Es interesante observar q_ue el

primer acto de violencia en Los de abajo es el balazo que
mata al perro de Demetrio.

Los mismos federales despues le

prenden fuego a la choza humilde de Demetrio.
actos que resul tan en destrucci6n inutil.

Cometen dos

Hay una referenoia
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e.l rapto de una muchacha,22 _ El puntap:i,.e que le da un coronel
a Luis Cervantes hace que es'te se vuelva revolucionario,23
Un sargento se ref:!.ere a la violencia desenfrenada cuando
de clara:
• , • • Lo que .en tiempos de paz no se hace en toda una
vida de trabajar como una mula, hoy se puede hacer en
unos cuantos meses de correr las:i,erra con un fusil a la
espalda.24
En resumen, la violencia cometida en nombre detl gobierno, ya sea bajo autorizaci6n.militar o no, abarca todcs
los grades: las amenazas., el robe,. el. . incendio, el rapto, el
homicidio.

Ahora veremos las acti v;idades de los revolucio-

narios.
IV.

LA VIOLENCIA DE LAS FUERZAS RJWOLUCIONA.RIAS .

La violencia de los revolucionarios se manifiesta en
varias man eras.

Hay·

la violencia en .sus. vide·s antes de entrar

en los campos de batalla, hay la violencia en las.batallas
mismas,

y

hay la violencia cometida en los intervalos entre

batallas.
En J&.§_ .!!.!'!. abajo, hay. rouchosejemplc's de la vid12. violenta que viv!an muchos de los revoluci.onarios.
~1acias

Demetrio

mismo, como ya vimos, era de una. regi.on en la. cual la

borrachera y el plei to eran. co sa. de cade. fin de semana.

La

gente de l<!ac:!as inclu!a a asesinos que nunca hab:lan sido
presos y a criminales recien liberados por las fuerzas revolucionaria.s.
En plena batalla es donde ocurren los actos mas.asom-

58
brosos.

Pancr!:i.cio empuja a un coronal desarmado sobre un

pretil, de donde cae veinte metros de altura,25

Estando de

oentinel, Anastasio le da un balazo en un pie a Luis Cervantes, aunque este se hab.!a dado por vencido. 26 Los aeroplanes
de Villa, usando granadas que dejabun caer sobre el enewigo,
dejaban muertos per dondequiera, 27
Perc es en los intervalos entre batallas donde ocurren muchos de los excesos.

Por el motive mas sencillo se

arma un lio, dejando heridos y muertos.

Un soldado,

r~blando

de un encuentro que tuvo con un federal (a quien mat6), dice
que de ira mat6 a un hombre que iba por la misma calle.

El

peor de todos para esta.clase de violencia irracional de remate es el gUero l•1argari to.
crueldad.

Abundan los ejemplos de su

Si no le esta echando bofetadas a un mozo indefenso,

esta burlandose de otro, haclendolo "bailar" a balaz.os.

Y el

gUero se disculpa as.!:
• • • • --As.! soy yo, mi general Jv!ac.!as; mi.re como ya no
me queda pelo de barbas en la cara. lSabe por que? Pues
porque soy muy corajudo, y cuando no tengo en qu:\.en des. ~an~~r me arranco los pelos hasta que se me baja el cora··
Je,

Otros del mismo tlpo hablan de actos parecidos y se cUsculp$.n
di.ciendo que no pod:lan aguantar la ira.
Hl sadismo del gUero Margarita llega al colmo en su
manera de tratar a un prisionero:
• • • • Y el gUero Margari to saco su pistola, puso el
canon sobre la tetllla izquierda del prisionero y paulatinamente ech6 el ga ti.llo a tras. • • • El [,;U.ero i'Iargarito mantuvo asi su pistola durante segundos eternos. Y
sus ojos brillaron de un modo ;;Jxtrafio y su cara regordeta, de inflados carrillos, se encend:la en una sensaci6n
de suprema voluptuosidad,
·
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• • • • --jKo, amigo federal!--dijo lentamente retire..ndo
el arm<: y volviendola a su fun<ia--, no te quiero mattcr
todavia. • • • Vas a seguir como mi asistente. • • •
jYa veras si soy hombre de mal coraz6nl
Y guift6 malignamente sus ojos a sus inmediatos.29
Las soldaderas tambien contribuyeron a la violenci.a.
que ocurria en las cantinas y los pueblos cercanos a las
batallas.

La Pintada es lr, sold:Aera per excelencia.

Ademas

de ser prostituta es tambien muy codiciosa--recoge lo que
puede de los "avances"--y rouy amante del pleito.

Es ella la

que mata a Camila, la humilde querida de Demetrio.

Est.e per

poco se venga de la Pintada con un punalazo, perc se arrepiente y le dice que se vaya.
En las tres novelas abundan · otras formas de lr;. vic·lencia: el saqueo y el incE:ndio.

En Las

~~

saqueo de un comeroio y do tma catedral.

se ht:.bla del

-------

En Los de &bajo,

muchas de las escenas oourren precis:;;.mente mientr<is estan
-

destruyendo casas y recogiendo los avances.

-

El incendio es

usado por los federales como en el case de la choza de Jvlacias
y este lo usa

p~::-.ra

vengarse de don N6nico.

En l:&.§.

ca.cigi2;_~

los hijos de don Juan Vifla se vengan de los del Ll£mo, ponien-·
dole fuego a su sitio de comercio.
J"as acti tudes acerca. de la violencia y los a.ctos de
violencia mismos se han ana.lizado, bE>.sandonos en las tres
novelas.

Ahora nos parece necesario redondear nuestro ana-

lisis desta.cando la critica de Azuela en torno a la sociedad
que sufri6 esa vioJ.encia.
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LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA CRITICA DE AZUELA
Como ya se ha dicho, la violencia ocurre en un con-

La

texte muy complejo.

sociedad entera contribuye en maneras

positivas tanto como en las negativas.

Azuela hace una cri-

tica muy acertada en cuanto a la sociedad mexicana en los
ail.os de la Revolucion.

Destaca la injusticia de los caciques

tanto como la ignorancia de las masas.

Habla de la inmorali-

dad del clerigo tanto como de la intolerancia del pueblo.
!lumina, como hombre de ciencia que fue, para tratar de
encontrar la verdad.
Azuela critica el poder de los caciques y el abuso de
ese poder.

En 1&.§.

~

abaj.Q., el cacique don Monico va en

persona a Zacatecas a consegu.ir
Demetrio.

U."ll?.

escol ta par<c arrester a

Este se dio cuenta y huy6, pero de todos modos se

ve el tremendo poder de don J'llonico en ir a tr&.er un§. escol ta
mili tar para tra tar de un astmto personal entre el y Demetrio •.
Un comerciante liberal en LOJ?: caciaues d<:i su punto de
vista hacia el caciquismo:
Has de s~:ber que, asf co:no a los frai.les se les lleg6
su dia con don Benito Ju2rez, a los cr.ciques les ha
,
llegado el suyo con Francisco I. iliadero • . • 1os ~aci
ques son la plaga que nos esta chupando la sangre.:>O
Y parece tener raz6n este senor si examinamOfJ la experiencia
del abr<rrotero don Juan Vinas.

Este senor, despues de hEber

·perdido to do por causa de los del Llano, trata de conseguir
ayuda de otros comerciantes.
los del Llano.31

Todos los rehusan por temor a
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No solo ejercen su poder en cuanto a los militares y
en cuanto al coroercio, sino que aun eri la pol:(tica ejercen
un poder casi absolute.

Al verse amenazados por tmos cuantos

liberales del pueblo, los caciques se reU!len para dar su
apoyo a un partido reaccionario y cada uno promete los votes
de su

11

gen te. 11 32

En esa misroa reuni6n deciden usEcr la Poli-

c:!a Secreta para asesinar a Rodriguez y encarcelar a los
demas liberales.
Los intelectuales tambien.son criticados por Azue1a.
En boca de Rodriguez, el mas liberal de todos los personajes,
se expresa el autor as!:
Sabemos que hay dos clases de siervos en Nexico; los
proletarios y los inteleotuales; perc mientras los proletarios derraman su sangre a torrentes para dej8.r de ser
siervos, .los intelectuales enpapan la prensa con s1.1. baba
asquerosa de rufianes •• , ,35
Al mismo tiempo, Azuela destaca el extreme de la anti-intelectuaridad en el personaj e de don Juan Vinas.

Hablando con Ro-

driguez ace rca de los negocios, don Juan le dj_oe:
--jAh, que Rodriguez! --clarno don Juan--; jha perdido
el tiempo en leer libros y papeles que a nada conducen,
que no dejan nada:34
Muy parecida a esta critica es la que. hace un personaje liberal en 1.2..§ cacique£
:r,a ignorancia de las mas as es la desgracia nacional:
Quien no lucha contra la ignorancia es tln criminal. Por
la ignorancia de las masas llevamos cinco lustres de soportar la bota del dictador Porfirio D:Laz.3J
La ensefianza de la historia tambien tiene sus males,

segilll Azuela,
ha recibido:

El hijo de don Juan Vifias habla de la que el
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• • • • <,La senorita de sexto? S!, tambien dice lo del
libro; pero a ella no le creemos nf.>da, F:ljese; el ail.o
pasado dec:La que Madero era un bandido, un latrofaccioso;
hoy le l~ama imaculado patriota y nuestro Gran Presidente • , • Igual~to a lo que dec:la f.>ntes ge don Fortirio , . . ·i La cre~amos y • . . no: . . . 3 ·
Las diferencias sociales y la intolerancia se destacan
tambien como males de la sociedad.
en un mundo socialmente aparte.

El rico y el pobre viven

Pero tienen mucho en com11n

en cuanto a su intolerancia por las ideas nuevas y por los
individuos que las presentan.
de la

socied~,d

Al parecer, todas las clases

aceptan la violencia como manera de resolver

un conflicto.
Dados los abuses del ·Caciquismo, la intolerf.>ncia en
todas las clases de la sociedad, el usc de la violencia para
resolver conflictos, y la ignorancia de las masas, parece
muy acertada la observaci6n de Antonio Castro Leal.37
• • • • Fue un memento de caos • , • en que principia
la lucha con una c6lera ciega y un af&n de venganz.:.
reprimida durante muchos anos.
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CAPITULO

IV

CONCLUSIONES
Antes de indicar algunas conclusicnes mas concretas
acerca de lo que se ha ide estudiando, nos parece imprescindible hacer una observaci6n general.

El tema de la violencia

contiene tantas facetas que su desarrollo en la literatura
hist6rica, socio16gica, y psicol6gica parecer!a inagotable.
Al entrar en el tema, aun en un estudio tan lirr<i tado como
este, parece uno estar en un laberinto cuyas paredes consisten
en espejos iluroinados.

Cuando menos piensa uno, el concepto

de lo que es la violencia cambia segUJ1 el punto de vista del
investigauor.

A veces parece imposible hallar los limites

de lo gue es violencia y lo que no es.

Perc per algo se

empibza, y per esc hemos tenido que emplear una definici6n
bastante
limitada.
-}
Alguien ha dicho que el crimen es un mot!n en moci6n
lenta, como en las peliculas.

Algo parecido puede decirse

de la violencia en el sentido mas amplio de la palabra.

La'

violencia en I'lexico ya tenia muchos afios de desarrollo wn
moci6n lenta y de pronto el 20 de noviembre se volvi6 moci6n
rapid.lsima hasta llegar, en diez afios, a un nuevo equilibria.
Hemos visto ya en el capitulo II los antecedentes de
revoluci6n.

Habia ya una tradici6n de rebeli6n, y la repre65
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si6n desp6tica del Porfiriato se volv!a cada d!a mas sangrienta, simbolizada per Cananea y R!o Blanco.

La Revolu-

ci6n, una vez en marcha, no pod!a menos que seguir los caminos ya bien trazados desde muchos afios.
participaci6n de las masas.
gico ala par.

Su

Lo inesperado f11e le.

En esc esta lo divino y lo tra-

particip~ci6n,

considerada

mente y nada mas, asegur6 la victoria.

cuantit~tiva

Su falta de prepara-

ci6n y de discipline. contribuy6 much!simo al exceso de violencia y a la muerte de tanta gente.
En el capitulo V hemos visto la
de tres novelas de J.vlariano .Azuela.
verdad, o no?

Nos parece que s!.

R~voluci6n

a traves

i,Reflej6 el autor la
Hay una concordancia extra-

ordinaria entre los relates hist6ricos y el conjunto de las
tres

novel~s.

No se puede negar que hay un tone peslm5.sta en .

Azuela, perc es un pesimismo muy humane.
de Creer en los ideales de la Revoluci6n.

Azuela nunca deja
Su obra y su vida

son testigos de su amor por la humanldad y ·:por la justicia.
''n"--~'

Ademas, los historiadores, los cancioneros, las fotograf!as
tomadas en plena Revoluci6n, las pinturas famos!simas de Diego
Rivera, los imitadores de sus novclas--todos concuerdan con
lo que nos he. dejado .Azuela como testimonio personal de la
Revoluci6n.
La ultima conclusi6n es esta: falta un estudio defi·nitivo--si es que lo sea posible--acerca de la violencia en
Nexico.

Ser!a muy util como fuente hist6rica un libro pare-

cido al ~ ill:§torx

2f Violence iQ ~~.1 Solo con esta

clase de estudio bien documentado y bien escrito se puede
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llegar a un conocimiento mas profunda de lo que es la violencia mexicana en su propio contexte.

Con ese conocimiento

ya difundido entre toda la sociedad, posiblemente se encontraran maneras de reconocer las causas de la violencia.

BIBLIOGRAFIA
Abreu Gomez, Ermilo. Clasicos, romanticos, modernos.
Mexico: Ediciones Betas, 1934.
Alegria, Fernando. Historia de la novela hispanoame:;:ic.§lli:.
Nexico: Ediciones de Andrea Edison, 1966.
Alessio Robles, l'liguel. Ideales de la Rey_oluci6n.
Editorial "CULTURA"; 1935.

Nexico:

Arenas Guzman, Diego. La Revoluci6n ll!exicana. Nexico: Fondo
de Cultura Econ6mica 1 1969.
Arredondo I"luii.ozledo 1 Benjamin. Historia de ll!;_
r.rexicana. Elexico: Offset Larios I 1968 •

R~voluci6r,

.Aub, !1ax. Guia de narradores de la Revoluci6n
J.lexico: l<'ondo de Cul tura Econ6rnice, 1 1969 •

~~:exicana.

.Azuela 1 Mariano. Epistolario y archive. Nexico: Centro de
Estudios Li terarios, Universidud Nacic>nal Aut6norna de
Hexico, 1969.
·

--=">r'

Tres novelas de Mariano AzueJ.a.
Cultura Economica, 1969."
•

----~c~u~l~tura

Obras cornnletas. l) Tomos.
Econ6mica, 1gb0.

fiiexioo: Fondo de

Mexico: Fondo de

Barrera Fuentes, Florencio. Historia de la Revolucion
l~exicana.
Nexico: Biblioteca del Insti tuto Nacional
de EstUdios de la Revoluci6n Hexicana, 1955.
Brushwood, Johns., y Garcidue:fias, Jose Rojas. Breve historia
de la novela mexicana. Nexico: Ediciones de Andrea, -1959:"
Callcott ,' \Hlfred Hardy. Li beraLi.sm in Hexiqo 1 _1857·-122_'?,.
Hamden, Connecticut: Archon Books, 1965.
Carballo, Emmanuel. Diecinueve protagonifl_tf·~- de la li teratura
mexicana del siglo :;q;. i··i~xico: Empresas Editoriales 1 S.A.,
1965.

68

69
Castillo, Carlos (editor) • .Antolode. de la literature.
mexicana: intro<i.ucci6n, selecciones ,y critica de
Carlos Castillo. Chicago: The University of Chicago Press,

1944.

Castro Leal, Antonio. La novela de la Revoluci6n !Vlexicana.
2 Tomos. r'lexico: Aguilar, 1965.
Cumberland, Charles C. rr,exican Revolution.
University of Texas Press, 1952.
Fernandez Nac-Gregor, Genaro.
Botas, 1935.

Caretulas.

Austin, Texas:
Nexico: Ediciones

Fredenburgh,. Franz A. The Ps,ycholog,y of Personality and
Adjustment. Henlo Park, California: Cummings Publishing
Co., 1971.
Gonzalez, ~lanuel Pedro. Trayectoria de la novela en Mexico.
Mexico: Ediciones Botas, 1951.
Gonza.:Lez de Hendoza, Jose l·le:.-r!a, - Ensayos selectos.
Fonda de Cultura Econ6mica, 1970.

!>lexico:

Gonzalez Pena, Carlos. Historia de la literatura mexicana
des de los origenes hast a nuestros cuas. l\lexic.o:
Editorial Porrua, 1960.
Gonzalez Ramirez, l\Januel. La revoluci6n social de Hexico,
Torno I. Mexico: Fondo de Cultura Econ3mica, 'T9bG:Graham, Hugh Davis, y Gurr, 'L'ed Robert. The History of
Violence in America. New York: Frederick J,. Praeger,
Publichers, 1971.
Grass, Rol&nd Leo. Precursors of the Novel of the Mexican
Revolution. l'lanuscri to publicado por University
Hicrofilr:!s, 1968.
Grismer, Raymond Leonard. .Y1,9& y obra de
La Habana: Editorial "Alfa", 1945.

~~utores

mexicanos ,'

Harris, Dale B. et. all. (editores). ll.Q1ence in Con~rnoorary
Ameri_£~n Society.
University ?ark, ?ennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 1969.
Hartogs, Dr. Renatus, y Artzt, Eric. Violence: Causes &.nd
Solutions. New York: Dell Publishing
Inc., 19707

Co.,

Jimenez Hueda, Julio. l-listoria de la li teratura mexicana.
Nexico: Ediciones Betas, 1934.

70
JJeal, Luis. !VI&.riano Azuelab su vida y obra.
Ediciones de Andrea, 19 1.

!1exico:

1-Tartinez, Jose Luis. De la naturaleza y caracter de lb.
litera tur&. mexicana. r•iaxico: Tezontle, 1960.
Literature. mexicana, · siglo XX, 1910-1949. Mexico:
Antibrua Librer:l:a, Robredo, 1949-50,

---:-::-:u-'

Mexico, cincuenta anos de revoluci6n. TOI:!O II. Nexico: Fondo
de Cultura Econ6mica, 1961.;·
Rabasa, Emilio. Isa evoluci6n hist6rica de Mexico. Nexico:
Editorial PorrUa., s. A., 1956.
Romero Flores, Jesus.
Mexicana. Tomei I.

Anales hist6ricos de la Revoluci6n
Nexico: Libro HEX, 1960.

Sierra, Justo. The Political Evolution of the ~lexican People.
(traductor Charles Ramsdell). Austin, Texas: University
of Texas Press, 1969.
Silva Herzog, Jesus. Breve historia de la Revoluci6n
Nexicana. 2 Tomes. Hexico: Fonda de Cu:).tura Economica,
1960.
--~..-:;;-·

Tra.yector:!a ideol6gJ.ca de la Revoluci6n Nexicana,

1910-1917. Hexico: Cuadernos Americanos, 1963.

Simpson, Lesley Byrd.
California Press,

-

!1aJ?:_Y_)1!exico§.· :eerkeley: University of

196~

· ·

Soim:Jers, Joseph. J.fter the St_2ill. Albuquerque:
University of NevT Nexico Press, 1968.

··

·

The

Tomasek, Robert D. (editor); JJa tj.n American Politics.
Garden City, N.Y. : Anchor Books, Doubleday, J.Si"'70.
Torres-R:!oseco, Arturo. The EQ:j,.£_Qf. Latin Am!!Jrican.L:j,teratur_£.
Berkeley, University of California ?rt'>SS, 1961.
.
Ugarte, Jose Bravo. Compendia de historia de Nexico.
Editorial Jus, 1968.

Nexico:

Valades, Edmundo, y Leal, Luis. .Lf?. Revolucj,6n_,y las le~!:§.§.·
Nexico: Institute Nacional de Bellas Art\?s, Departamento
de Literatura, 1960.
·
Velasco Valdes, Higuel. La prerevoluci6n y el hombre de 1~?-.
calle, 1-Iexico: Costa-Amic, 1964.
·,.

71
Wertham, Frederic.
Co., 1966.

A Sign for Cuin. New York: The NG.cl'Ullan

Womack, John Jr. Zapata and the Ir.exican Revolution.
York: Alfred A. Knopf, 1969.

New

